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FEEDING ECOLOGY OF FUR SEALS AND THEIR MANAGEMENT
AT HEARD AND MACQUARIE ISLANDS
           Peter  SHAUGHNESSY1) and Simon  GOLDSWORTHY2) 
 1)CSIRO Division of Wildlife & Ecology, Canberra, Australia 
 2)Department of Ecology and Evolutionary Biology, Monash 
University, Melbourne, Australia.
    Heard Island  (53°S  73°E) is 4000km southwest of Australia and 
Macquarie Island  (54°  S  159°E) is 1500km southeast of Australia. 
Heard is south of the Antarctic Convergence and Macquarie is 
north of it. Fur seals  Arctocephalus spp. are recovering at both 
islands, where they were eliminated in the nineteenth century. 
     At Heard Island the Antarctic fur seal A. qazella increased 
at 20.7% per annum between 1963 and 1988, although this is likely 
to be an over-estimate because of under-counting in earlier years. 
In 1987/1988, 248 A. gazella pups were born, as well as 1 pup of 
the Subantarctic fur seal A. tropicalis. Many fur seals are 
ashore at Heard Island in the late summer; we estimated 15,000 in 
late February 1988. Some could be from the small colony at 
Kerguelen 500km away; others might be from the main breeding 
locality at South Georgia 6600km away. 
     At Macquarie Island the population is smaller and involves 
three species: A. qazella, A. tropicalis and New Zealand fur seal 
A. forsteri. Pups were first born in 1954/55. Pup numbers have 
been increasing at 7% per annum; 68 were born in 1990/91. The 
major breeding species are A. qazella and A. tropicalis; A. 
forsteri has also bred recently. Breeding territories may contain 
animals of each species. In March-April almost 2000 A. forsteri  
are ashore, presumably from colonies in New Zealand. 
     Dietary studies conducted by Dr. Ken Green (Australian 
Antarctic Division) indicate that fur seals at both Heard and 
Macquarie Islands feed predominantly on pelagic myctophid fish. 
This is in marked contrast to A. qazella at South Georgia which 
feed almost exclusively on krill. 
     Lactating adult females at Heard Island make foraging trips 
of 5 to 7 days between shore attendance bouts lasting 1.5 days. 
Foraging trips at Macquarie Island are shorter (1 to 3 days), 
with some females making nightly foraging trips. Thus Macquarie 
Island animals feed closer inshore than those from Heard Island. 
     Time-depth-temperature recorders deployed on fur seals at 
Macquarie Island indicate that they feed between dusk and dawn 
near the surface. Similar studies will be conducted at Heard 
Island by  Dr. Ken Green in  1992. 
     Heard Island (and the neighbouring McDonald Islands) are 
managed as as Australian External Territory by Australian 
Antarctic Division. Flora and fauna there (including fur seals) 
are protected under the Heard and McDonald Islands Environment 
and Protection Ordinance. Macquarie Island is managed by the 
Tasmanian government as a nature reserve, and fur seals there are 
also protected. Waters around both islands are part of the 
Australian Fishing Zone where fur seals are managed by the 
Australian Antarctic Division and the Australian National Parks 
and Wildlife Service.
S5
BENTHIC FORAGING OF MALE SOUTHERN ELEPHANT SEALS ON 
THE ANTARCTIC CONTINENTAL SHELF
 iDavid J. SLIP, 2Mark A. HINDELL, and 1Harry R. Burton 
 1Australian Antarctic Division, Channel Highway, Kingston, Tasmania, 
7050, Australia. 
2Department of Zoology, University of Tasmania, P.O. Box 252c, Hobart, 
7001, Australia.
The diving behaviour and movement patterns of southern elephant seals 
from Macquarie Island were investigated using time-depth-temperature 
recorders. Two types of foraging dives were identified: one benthic and 
one pelagic. Males spent between 23 and 48% of total time at sea on pelagic 
foraging dives and between 30 and 47% of total time at sea on benthic 
foraging dives. Mean depth of benthic foraging dives was 492  + 66 m, and 
the location of these dives could be determined by water temperature-
depth profiles. One male was located in winter in an area close to the Ross 
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挨 拶 星合孝男(極 地 研)
シ ンポ ジ ウム1.










S2.シ ー ル 島 の ア ゴ ヒゲ ペ ンギ ン の採 餌 行 動1030-1100
森 貴 久 ○(京 大),一 井 太 郎(遠 水 研),
Bengtson,　 J.L,　 Croll,D.　 (NOAA),内 藤 靖 彦(極 地 研)
S3.ア デリーペンギンの繁殖生態と採食生態
綿貫 豊○(極 地研),森 貴久(京 大),
加藤明子(早 稲田大),内 藤靖彦(極 地研)
S　4.　 Feeding　 ecology　 of　fur　seals　and　their　management　 at
　 　 　 Mcquarie　 and　 Heard　 Islands
　 　　 　　 Shaughnessy,　 P.　(CSIRO,　 Australia)
昼食
座 長 一 井 太 郎(遠 水 研)
S5.　 BenthicforagingofmaleElephantSealsontheAntarctic
　　　　 continental　 shelf.
　 　 　 　 Slip,　D.○,　Hindell,　 M.　 and
　 　 　 　 　 Burton,　 H.　 (Australian　 Antarctic　 Division)
S6.南 極 海 に お け る 最 近 の 鯨 類 の 出 現;1978〃9-1987188
1WC/IDCR南 ミ ン ク鯨 ア セ ス メ ン ト航 海 の結 果 よ り
笠 松 不 二 男o(鯨 研)　 ,　Joyce,G.(Seattle,USA),
Ensor,　 P.　(Lyttelton,　 N.Z.),　 Mermoz,　 J.　(Subs㏄re{aria











シ ン ポ ジ ウム　ll.
「キ ン グ ジ ョ ー ジ島`こ お け る陸 上 生 態 系 」
12月5日(木)
挨拶 大山佳邦(極 地研)
座長 小島 覚(富 山大),神 田啓史(極 地研)
S7.キ ングジ ョー ジ島の地衣類 フロラの特色
井上正鉄o(秋 田大)
S8.キ ングジ ョー ジ島,フ ィル デス半島周辺の淡水藻類
大谷修司o(極 地研)
S　9.　 A　revision　 of　the　bryophile　 algae　 in　the　Fildes　 Peninsula,
　 　 　 King　 George　 Island,　 Antarctica.
　 　 　 　 　 Chen,F.○,Li,X.andLiu,J.
　 　 　 　 　 (Beijing　 Teachers　 College,　 China)
S　10・　 Arevision　 of　the　farnily　 Amblystegiacea　 in　the　 Fildes




New　 signiflicance　 for　Antal℃dc　 biological　 coll㏄tions
　 　 Russell,　 S　.　(BAS)
S11.キ ングジョージ島における蘇類群落の微気象と光合成
中坪孝之○(広 島大)

















ポ ス タ ー発 表1.
12月4日(水)海 洋 生 物 セ ッシ ョン
■A.物 理 ・化学 環境 ・低 次 生産(1440-1700)




永延幹男o,一 井太郎,石 井晴人(遠 水研)
P3.開 洋丸によるサウスシェ トランド諸島周辺海域における海洋構造の特徴
永延幹男o,一 井太郎,石 井晴人(遠 水研),片 山 健(東 海大),
奈須敬二(遠 水研)
P4.開 洋丸によるサウスシェ トランド諸島周辺海域における混濁物の分布 と組成
についての研究
塩本明弘o,永 延幹男,一 井太郎,石 井晴人(遠 水研)
P5.開 洋丸に よるサウスシ ェ トラン ド諸島周辺海域 における水 中放射照度 に
ついての研究
Mahapatra,K.o　 (東海大),松 村皐月(遠 水研),岡 田喜裕(東 海大),
石井晴人,一 井太郎,永 延幹男(遠 水研)
P6.南 極海南西大 西洋区 における生物光学的研 究
Mahapatra,　 K.o　 (東海大〉,松 村皐月(遠 水研),岡 田喜裕,
杉森康宏(東 海大),一 井太郎(遠 水研)
座長 田口 哲(北 水研)
P7.開 洋丸 によるサウス シェ トラン ド諸島周辺海域 における栄養塩,
ク ロロフィル等 の分布 に関す る研究
石井晴人o,一 井太郎,永 延幹男(遠 水研),小 森弘治(東 海大)
P8.オ ングル海峡 海底泥中の色素のLC-MS.
亀 山 紘o,佐 々木洋(石 巻専修大),森 脇喜一(極 地研)
P9.南 極海氷下生態系 におけるPhosphatase活 性 とその温度依存 特性
松 田 治o(広 島大),石 川慎吾(高 知大),川 口弘一(東 大)
一3一
PlO.　 南極海域の植物 プラン,クトンは低 温環境 に適応 しているか?
山本民次o(広 島大)
P　1　1　.　 Nanoplankton　 observations　 in　the　Great-wall　 Bay,　King　 George　 Island,
　 　 　 Antarctica
Chen,　 Bρ(Polar　 Res.　 Inst.,　China)
P12.1991年 夏期の南極海表面海水 中のbacterioplankton,　nanoplankton,及 び
microzooplanktonの 分布
石 山道恵○,広 海十朗,門 田定美(日 大農獣医),谷 村 篤(極 地研)
■B.動 物 プ ラン ク トン ・オ キア ミ ・魚 類
座長 西山恒夫(北 海道東海大)・ 谷村篤(極 地研)
(1440-1700)
P13.ブ リ ッ ツ 湾 に お け るCalam)idesaCtttusおよ びCα1αmaspropinqu"s　(桟 脚 類)
の 生 態:1垂 直 分 布
谷 村 篤o(極 地 研),渡 辺 詩 子(東 海 大),
Hosie,　 G.　,　Nicol,　 S　.　(Australian　 Antarctic　 Division),久 保 田 正(東 海 大)
P14.ブ リ ッ ツ 湾 に お け るCalanoidesacutusおよ びCalamaspropinquus　(桟 脚 類)
の 生 態:2卵 巣 成 熟 度 と 胃 内 容 物
渡 辺 詩 子 ○(東 海 大),谷 村 篤,渡 辺 研 太 郎(極 地 研),
Hosie,　 G.,　 Nicol,　 S　.　(Australian　 Antarctic　 Division),久 保 田 正(東 海 大)
P15.チ ャクチ海 ・ベー リング海 におけるEucalanus　 bungiiの コペボディッ ド期 の
天然餌料 について
大塚 攻○,大 饗誠士(広 島大),谷 村 篤,福 地光男(極 地研),
服部 寛(北 海道東海大),佐 々木 洋(石 巻専修大),松 田 治(広 島大)
P16.北 部ベー リング海における椀脚類の分布(1989年9刀)
服部 寛o(北 海道東海大),佐 々木洋(石 巻専修大),
石川智康(東 北大),福 地光男,谷 村 篤(極 地研)
P17.北 部ベーリング海および南部チュクチ海におけるオキアミ類幼生の分布
遠藤宜成o,高 橋威夫(東 北大),谷 村 篤,福 地光男(極 地研),
服部 寛(北 海道東海大),佐 々木洋(石 巻専修大),松 田 治(広 島大)
P18・ 南極 鴇 沿岸 氷縁域 におけるEmpha・ ・sia・mperbaとE.　・ry・tall…　p伽 の
消化管内容物 について
西野康 人o,河 村章人(三 重大)
一4一
Pl9.開 洋丸 に よるサ ウスシェ トラン ド諸島周辺海域 のナンキョクオキァ ミ
f
現存量推定
一井太郎o,石 井晴人,永 延幹男(遠 水研)
P20.開 洋丸 によるサ ウスシェ トランド諸島周辺海域のナンキ ョクオキア ミの
生物学 的特性調査
一井太郎o,石 井晴人,永 延幹男(遠 水研),帯 津直彦(東 海大)
P21.開 洋丸 によるサ ウスシェ トラン ド諸島周辺海域のナ ンキ ョクオキアミの
消化管内容物量 に関する研究
石 井晴人o,一 井太郎,永 延幹男(遠 水研)
P22.シ ョウワギス骨格筋乳酸 デヒ ドロゲ ナーゼの寒冷適応
渡 辺啓一〇(佐 賀大),福 地光男(極 地研)
P23.北 海道南東岸沖におけるマダラの食性
山村織生○(北 大),渡 辺一俊(北 水研),島 崎健二(北 大)
P24.開 洋丸 によって南 シェ トラン ド諸島周 辺海域 よ り採集 された仔稚魚類
岩見哲夫o(東 京家政学院大),一 井太郎,永 延幹男,石 井晴人(遠 水研)
P25.コ マイの下垂体 とその寒冷適応
小 川瑞穂o,五 十嵐脩,浦 島章人(埼 玉大),福 地光男(極 地研)
P26.セ ン トロー レンス,ポ リニア域 における魚類
西 山恒夫o(北 海道東海大学),増 田紀義,矢 部 衛(北 大),
福地光男(極 地研)　,　Alexander,　 V.　(Univ.　of　Alaska)
■C.海 鳥 ・海 獣(1440-1700)
座長 倉持利明(東 京農工大)・ 綿貫 豊(極 地研)
P27.開 洋丸 によるサウスシェ トラン ド諸島周 辺海域 における海獣類 ・海鳥類分布調査
一井太郎o,石 井晴人,永 延 幹男(遠 水研)
P28.1990/91年 鯨類捕獲調査によるミンククジラ分布に対する海洋環境の解析
永延幹男o(遠 水研),狩 野弘昭(ア ジア航測),藤 瀬良弘(鯨 研)
P29.ナ ンキ ョクオ ッ トセイの潜水行動 と光環境




箱 山 洋o(京 大),内 藤靖彦(極 地研),　 Le　Boeuf,　 B.J.
(Univ.　of　Califomia),　 坂本 亘(京 大),浅 賀朋 宏(東 水大)
P31.ア オメウの潜水行動一抱卵 鳥 と育雛鳥の比較および年変化 について
加藤明子o(早 稲田大),綿 貫 豊,内 藤靖彦(極 地研)　,　Croxal1,　J.P.　(BAS)
P32.ウ ェッデルアザ ラシの潜水行動一汁 ングル海峡 における夏の データ
真鍋彩 子○(日 本女子大),内 藤靖彦,綿 貫 豊(極 地研),
奥村 浩(日 本女子大)
P33.ア カウミガメの 胃内温度 と環境水 温の関係 につ いて.
佐 藤克 文o(京 大),坂 本 亘(京 大),内 藤靖彦(極 地研),
内田 至(名 古屋水族館)
P　34・　 Preliminary　 observation　 of　ecology　 of　three　species　penguin　 at　Fildes　peninsula,
　　　　　Antarctica.
　　　　　 Fan,　ZP(lnst.　 Oceanology,　 China)
P35.JARE-32に よ り捕獲 されたウェッデルアザ ラシ中の重金属蓄積
野田香織o(愛 媛大),倉 持利 明(東 京農工大),宮 崎信之(国 立科博),
立川 涼(愛 媛大)
P36.北 太平洋 におけ るハイイロミズナギ ドリ(P嚇nμs　 griseus　 )お よびハシボソミズナ
ギ ドリ(P.tenuirostris)の 炭素,窒 素安定同位対比 と生態 との関係
南 浩史o(北 大),南 川雅雄(三 菱化成),小 城春雄(北 大)
P37.人 工衛星(MOS-1,　 NOAA-ARGOS)によるコウテイペ ンギンル ッカ リーの観察
内藤靖彦o(極 地研),綿 貫 豊(極 地研),山 内 恭(極 地研)
P38.ア デリーペ ンギ ンの雛 の成長
長 雄一〇(東 水大),倉 持利 明(農 工大),綿 貫 豊,内 藤靖彦(極 地研),
村野正昭(東 水大),羽 山伸一,織 間博光,藤 田道郎(日 獣大)
P39.　 Foraging　 ecology　 of　seabirds　and　marine　mammals　 in　the　Weddell　 Sea,
　　　　　Antarctica.
　 　 　 　 Joiris,　 C.R.　 (Free　 Univ.　 of　Bmssels,　 Belgium)
P　40.　 Distribution　 and　 ecology　 of　seabirds　 and　 marine　 mammals　 in　the　Barents　 and
　 　 　 　 Greenland　 Seas.
　 　 　 　 　 Joiris,　 C.　R.　 (Free　 Univ.　 of　Bmssels,　 Belgium)
一6一
P4L　 Timing・fp・eycapmPby血・　Wand・ 血g　 Alb・ 往・ss戊 ・m・dea　 ・xulans・P・e伽 ・n
　　　　 by　 night　 or　scavenging　 by　day　 ?
　 　 　 　 Cooper,　 J.　(Univ.　 Cape　 Town,　 South　 Afdca),　 Wilson　 R.　P.　(Kiel　 Univ.,
　 　 　 　 　 F.R.G.)　 and　 Adams,　 N.　 (Univ.　 Cape　 Town,　 South　 Afdca)
P42.　 FeedinghabitsofSouthernBottlenoseWhales(Hyperoodonplanifrons).
　 　 　 　 　 Sekiguchi,　 K.,　 Klages,　 N.,　 Findlay,K.　 and　 Best　 P.B.　 (Univ.　 of　Pretoria,
　　　　　　　 South　 Aftica)
P43.W{ガidell　 Seal　 vocalizations　 in　two珂ordsin由e　 Vesぱbld　 Hills,　 An血rcdca.
　 　 　 　 Morlis,　 M.,　 Green,　 K.　 and　 Burton,　 H.　 (Australian　 Antarctic　 Division)
P44.　 The　 use　of　automatic　 weighing　 and　 identification　 for　the　CCAMLR　 Ecosystem
　 　 Monitoring　 Program.
　 　 　 　 、　 Kerry,　 K.　 R.　(Australian　 Antarctic　 Division)
P　45.　 Gentoo　 Penguin's　 det　 in　winter　 l986　 0n　King　 George　 Island
　 　 　 　 　 Filcek,　 K.
P46.Va亘ation　 of　inter-nest　 distances　 in　colonies　 of　the　Ad6Ue　 Penguin　 (Pygoscelis
α 放 励)　 in　the　Windmill　 Islands,　 Anr賦dca
Evans,　 K.　 andBurton,　 H.　 (Australian　 Antarc直c　 Division)
ポ ス タ ー 発 表".
12月5日(木)陸 上 生 物 セ ッシ ョン
■D.藻 類 ・シア ノバ クテ リア
座長 秋 山優(島 根大)・ 福島 博(女 子体育大)
(1500-1600)
P47.南 極陸水域の藻類相の研究　VI.ル ンバ
小國昭信o(神 戸常磐短大),高 橋永治(山 形大)
P48.南 極産緑藻の光合成に対する温度の影響
長島秀行o,清 水未来子(理 科大),大 谷修司(極 地研),
百瀬春生(理 科大)
P49.南 極塩湖藻類Dunaliellaの 浸透圧,遮 光お よび低温ス トレス
綿貫知彦o(神 奈川衛研),松 下和 弘(埼 玉医大),加 藤賢三(予 研)
一7一
P50.藻 類 におけるオクタデカペ ンタエ ン酸 とその分布 について
奥 山英登志o,小 雪一 弘(北 大)
P51.カ ナ ダ,ジ ャスパー国立公 園 ミル ドレッド湖 のケイ藻
岡本佳 子o,小 林 艶子(横 浜市大),福 島 博(東 京女体),
藤 田晴江(神 奈川公衛 試)
P52.カ ナ ダ,ジ ャスパー国立公園 マ リン湖 のケイ藻
富樫辰 也o,小 林 艶子(横 浜市 大),福 島 博(東 京女体),
藤 田晴江(神 奈川公衛 試)
P53.コ ロンビア アイスフィール ド(カ ナ ダ)付 近のケイ藻
中里卓矢○,小 林 艶子(横 浜市 大),福 島 博(東 京女体),
藤 田晴江(神 奈川公衛 試〉
P54.南 極マクマー ドドライバレーの陸水域に分布するシアノバクテリアルマット中の
炭化水素の生物地球化学的研究
松本源喜○(湘南工大),大 谷修司(極 地研),廣 田幸逸(湘 南工大),
綿祓邦彦(東 大),鳥 居鉄也(極 地振興会)
P55.南 極マ クマー ド地域 に分布す るシアノバ クテ リアルマ ッ ト中の脂肪 酸の特徴
廣 田幸逸○(湘 南工大),大 谷修司(極 地研),松 本源喜(湘 南工大)
■E.動 物 ・菌 類 ・蘇 類 ・高 等植 物
座長 菊地義昭(茨 城大)・ 増沢武弘(静 岡大)
(1500-1630)
P56.南 極産 の クマムシ類　 III.キ ングジ ョージ島
宇津木和夫o(東 女医大),大 山佳邦(極 地研)
P57.南 極産 ダニの夏期における不安定な耐寒性
島田公夫(北 大低温研),大 山佳邦○(極 地研)
P58.キ ングジ ョー ジ島フィルデス半島の海産 間隙動物
蛭田真 一(北 教大),大 山佳邦○(極 地研)
P59.南 極の南 ビクトリランド地域からの酵母の分離








神田啓史o(極 地研),岡 田 博(阪 大)
P62.富 士山の高山帯における多年生草本植物の貯蔵物質変動
金井妙子o,増 沢武弘(静 岡大)
P63.カ ナ ダ北 極 圏 に お け る 植 生 及 び ア ー ス ハ ンモ ッ ク の 発 達 と 地 形 の 関係
小 島 覚o(富 山 大)
P　64・　 Freshwater　 micro　 and　 rneiofauna　 communities　 in　the　region　 of　Admirally　 Bay,
　 　 　 KingGeorgeIsland
　 　 　 　 　 Janiec,　 K.　 (lnst.　of　Ecology,　 Poland)
P65・ 　 InfluenceofpenguinmanuringonchemicalcompositionofDeschamρsia
　　　　 antarcttca.
　 　 　 　 Tatur,　 A.　and　 M)rrcha,　 A.　 (Inst.　Ecology,　 Poland)
一9一
第14回 極 域 生 物 シ ン ポ ジ ウ ム
ポ ス タ ー 発 表 時 間 割




時 間(Time) A B C D E
1440～ P1 P13 P27
1450～ P2 P14 P28
1500～ P3 P15 P29 P47 P56
1510～ P4 P16 P30 P48 P57
1520～ P5 P17 P31 P49 P58
1530～ P6 P18 P32 P50 P59
1540～ P7 P19 P33 P51 P60
1550～ P8 P20 P34 P52 P61
1600～ P9 P21 P35 P53 P62
1610～ P10 P22 P36 P54 P63
1620～ P11 P23 P37 P55
1630～ P12 P24 P38
1640～ P25
1650～ P26
・ポスター発 表者 は発表番号が付け られている所定の展示用パネルに、
発表当 日の出来 るだけ早い時間に、用意 してきた資料、写真等 を各 自
で貼 って下 さい。
・発表時間は一件当た り10分 間ですが、前後 に発表者が不在 の場合 は
この限 りではあ りません。座長の指示に従 って下 さい。









National　 lnstitute　 of　 Polar　 Research
               December 4 (Wednesday), 1991 
      Registration (6th Floor) 
      Opening Remarks: Hoshiai, T. (NIPR) 950-955 
                    ---- Keynote Address I. -- 
      "Foraging Ecolosy of Seabirds and Marine Mammals " 
      Introduction: Naito, Y. (NIPR) 955-1000 
      Chairman: Kawamura, A. (Mie Univ.). 
 S  1. Distributional characteristics of Antarctic  Krill in the 1000-1030 
  foraging are of penguins and Antarctic fur Seals at 
   Seal Island. 
       Ichii, T., Ishii, H. and Naganobu, M. 
S2. Foraging behaviour of chinstrap penguins in relation to Krill 1030-1100 
  distribution along the foraging trip at Seal Island. 
       Mori, Y. and Ichii, T. 
S3. Breeding and foraging ecology of  Adelie Penguins.  1100-1130 
       Watanuki, Y., Mori, Y., Kato, A. and Naito, Y. 
S4. Feeding ecology of fur seals and their management at 1130-1200 
   Mcquarie and Heard Islands 
       Shaughnessy, P.
  Lunch ---- 1200-1300
      Chairman: Ichii, T. (NRIFSF) 
S5. Benthic foraging of male Elephant Seals on the Antarctic 
   continental  shelf. 
       Slip, D., Hindell, M. and Burton, H. 
S6. Current Occurrence of Cetacea in the Antarctic; Results 
  from the IWC/IDCR Minke Whale Assessment Cruises, 
  1978/79-1987/88. 
       Kasamatsu, F., Joyce, G., Ensor, P. and Mermoz, J. 
  Discussion   
 Coffee Break   
 Poster Session I. Marine Biology  








                December 5 (Thursday), 1991 
  Keynote Address II.   
           Terrestrial Ecosystems in King George Is. 
      Introduction: Ohyama, Y. (NIPR) 
      Chairman: Kojima, S. (Toyama Univ.) and Kanda 
S7. Floristic characteristics of lichens of King George Island. 
        Inoue, M.
S8. Freshwater algae from the Fildes Peninsula, King George 
   Island. 
       Ohtani, S. 
S9. A revision of the bryophile algae in the Fildes Peninsula, 
  King George Island, Antarctica. 
       Chen, F., Li, X. and Liu, J. 
 S10. A revision of the family Amblystegiacea in the Fildes 
   Peninsula, King George Island, Antarctica.
       Li, X. and Chen, F.
 Lunch 
Special presentation 
New significance for Antarctic biological collections. 
 Ressell, S. (BAS) 
 S11. Microclimate and photosynthesis of moss communities 
   in King George Island. 
       Nakatsubo, T. 
 S12. Moss flora of King George Island. 
       Kanda, H. 
  Discussion  
 Coffee Break   
  Poster Session II. Terrestrial Biology  
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Poster Session I. Marine Biolosy
                December 4 (Wednesday) 1991 
A. Physical Chemical Environmennts / Primary Production 
       Chairman: Sasaki, H.(Ishinomaki Senshu Univ.) 
 Pl. Effect of trap shape on vertical flux experiment: preliminary results. 
       Taguchi, S. 
P2. Outlines of the sixth Antarctic ocean survey cruise of R/V Kaiyo Maru in 
  1990/91. 
       Naganobu, M., Ichii, T. and Ishii, H. 
P3. Characteristics of oceanographyic structure in the waters around the South 
   Shetland Islands during RN Kaiyo Maru cruise. 
        Nganobu, M., Ichii, T., Ishii, H., Katayama, K.and Nasu, K. 
P4. Distribution and composition of particulate matter. 
       Shiomoto, A., Naganobu, M., Ichii, T. and Ishii, H. 
P5. Underwater irradience using MER-1032 in the waters around the South 
   Shetland Islands during RV Kaiyo  Maru. 
        Mahapatra, K., Matsumura, S., Okada, Y.,Ishii,  IL, Ichii, T. and 
        Naganobu, M. 
P6. Bio-optical studies in south-west Atlantic sector of Antarctic Ocean. 
        Mahapatra, K., Matsumura, S., Okada, Y., Sugimori, Y. and Ichii, T. 
       Chairman: Taguchi, S. (Hokkaido Nat. Fish. Res. Inst.). 
P7. Distribution of nutrients and chlorophyll a in the waters around the South 
   Shetland Islands during RV Kaiyo Maru Cruise. 
        Ishii, H., Ichii, T., Naganobu, M. and Komori, K. 
P8. Determination of pigments in the sediments of Ongul Strait by LC-MS. 
        Kameyama, K., Sasaki, H. and Moriwaki, Y. 
P9. Phosphatase activity under the Antarctic fast ice with special reference to 
   temperature dependency. 
        Matsuda,  0., Ishikawa, S. and Kawaguchi, K. 
 P10. Do phytoplankton in the Antarctic Ocean adapt to the cold environment? 




. Nanoplankton observations in the Great-wall Bay, King George Island, 
Antarctica. 
    Chen, B.
P12. Distribution of bacterioplankton, nanoplankton and microzooplankton in 
  the Southern Ocean along the cruise of the Shirase during the summer, 1991. 
       Ishiyama, M., Hiromi, J., Kadota, S. and Tanimura, A.
B. Zooplankton / Krill / fish
Chairman: Nishiyama, T. (Hokkaido Tokai Univ. ), 
Tanimura, A. (NIPR).
P13. Ecology of Calanoides acutus and Calanus propinquus (Copepoda) in the 
 Prydz. Bay, Antarctica: I. Vertical distribution. 
       Tanimura, A., Watanabe, U., Hosie, G. Nicol, S. and Kubota, T.
 P14. Ecology of Calanoides acutus and  Calanus  propinquus (Copepoda) in the 
  Prydz Bay, Antarctica: II. Gonad maturity and gut contents. 
       Watanabe, U., Tanimura, K., Watanabe, K., Hosie, G., Nicol, S. and 
       Kubota, T.
P15. In-situ feeding habits of copepodid stages of Eucalanus bungii in the 
  Chukchi and Bering Seas. 
       Ohtsuka, S., Ohyae, S., Tanimura, A., Fukuchi, M., Hattori, H., Sasaki, 
       H. and Matsuda, 0.
P16. Distribution of copepods in the northern Bering Sea (Sept. 1989). 
       Hattori, H., Sasaki, H., Ishikawa, T., Fukuchi, M. and Tanimura, A. 
P17. Distribution of euphausiid larvae in the northern Bering Sea and the 
  southern Chukchi Sea 
       Endo, Y., Takahashi T., Tanimura, A., Fukuchi, M., Hattori, H., 
       Sasaki, H. and Matsuda, 0.
 P18. Gut contents of Euphausia superba and  E. crystallokophias in the ice-edge 
  region along the Antarctic peninsula 
       Nishino, Y. and Kawamura, A.
P19. Acoustic esitimation of Antarctic krill biomass near the South Shetland 
  Islands during RV Kaiyo Maru cruise. 
       Ichii, T., Ishii, H. and Naganobu, M.
P20. Biological characteristics of Antarctic krill near the South Shetland Islands 
  during RV Kaiyo Maru cruise. 
       Ichii, T., Ishii, H. Naganobu, M. and Obitsu. N.
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P21. Gut contents of Antarctic krill captured in the waters around the South 
  Shetland Islands during RV Kaiyo Maru cruise. 
       Ishii, H., Ichii, T. and Naganobu, M. 
P22. Cold adaptation of M4 lactate dehydrogenase from the Antarctic fish, 
   Trematomus bernacchii. 
       Watanabe, K. and Fukuchi, M.
P23. Feeding ecology of Pacific cod 
  of Hokaido, Japan. 
       Yamamura,  0. Watanabe,
, Ga us  macrocephaulus  ,
K and Shimazaki, K.
southeastern coast
P24. Larval and juvenile fishes collected by RV Kaiyo Maru near the South 
  Shetland Island. 
       Iwami, T., Ichii T., Naganobu, M. and Ishii, H. 
P25. On the pituitary gland of the saffron cod, Eleginus gracilis and their cold 
   adaptation. 
       Ogawa, M., Igarashi,  0. Urashima, A. and Fukuchi, M. 
P26. Fish composition in the St. Lawrence Island Polynya area in the northern 
  Bering Sea in Summer 1990 and 1991 
       Nishiyama, T., Masuda K., Yabe, M., Fukuchi, M. and Alexander, V. 
 C. Marine Mammals Seabirds 
      Chairman: Kuramochi, T. (Tokyo Noko Univ.)and 
       Watanuki, Y.
P27. Distribution of marine mammals and sea birds near the South Shetland 
  Islands during RV Kaiyo Maru cruise. 
      Ichii, T., Ishii, H. and Naganobu, M.(NRIFSF) 
P28. Oceanographical analysis on the southern minke whale distribution based on 
  the data during Japanese research take in 1990/91. 
       Naganobu, M., Kano, H.and Fujise, F. 
P29. Correlation between diving depth change  of antarctic fur seal, 
  Arctocephalus gazella, and estimated underwater irradiance. 
       Naito, Y., Sakamoto, W., Tsujimura, F.and Croxall J.
P30. Diving behavior of a northern elephant seal recorded by avelocity meter 
  and  a  TDR. 
       Hakoyama, H., Naito, Y., Le Boeuf, B. J., Sakamoto, W. and Asaga, T. 
P31. Diving behavior of Blue-eyed Shag; comparison between incubating and 
  chick rearing birds and annual variation.
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Kato, A., Watanuki, Y., Naito, Y.and Croxall, J. P.
P32. Diving behavior of weddell seals in Ongul Straits in summer. 
       Manabe, A., Naito, Y., Watanuki, Y., Okumura, H.
P33. Preliminary analysis of the stomach temperature and the environmental 
  water temperature obtained from the loggerhead turtles (Caretta caretta). 
       Sato, K., Sakamoto, W.and Naito, Y.
P34. Preliminary observation of ecology of three species penguin at Fildes 
   Peninsula, Antarctica. 
        Fan, Z.
P35. Heavy metal distributions in weddell seals (Leptonychotes weddelli) from 
   Antarctic during JARE-32. 
       Noda, K., Kuramochi, T., Miyazaki, N.and Tatsukawa, R. 
P36. The relationship between stable isotopes and ecology of Sooty (Puffinus 
  griseus) and Short-tailed Shearwaters (P. tenuirostris) in the North Pacific. 
       Minami, H., Minagawa, M. and Ogi, H. 
P37. Observation on the emperor penguin roockery using satelite image 
  techniques and tracking observation by Argos system. 
       Naito, Y., Watanuki, Y. and Yamanouchi Y.
P38. Growth of Adelie Penguin chicks. 
        Osa, Y., Kuramochi, T., Watanuki, Y., Naito, Y., Murano, M., 
       Hayama, S., Orima, H. and Fujita, M. 
P39. Foraging ecology of seabirds and marine mammals in the Weddell Sea,    A
ntarctica. 
 Joiris, C. R.
P40. Distribution and ecology of seabirds and marine mammals in the Barents 
  and Greenland Seas. 
 Joiris, C. R.
P41. Timing of prey capture by the Wandering Albatross Diomed 
predation by night or scavenging by day? 
    Cooper, J., Wilson R. P. and Adams N.
ea exulans:
P42. Feeding habits of Southern Bottlenose Whales (Hyperoodon planifrons). 
       Sekiguchi, K.,  Klages, N., Findlay, K. and Best, P. B. 
P43. Weddell Seal vocalizations in two fijords in the Vestfold Hills, Antarctica.        M
orris, M., Green, K. and Burton, H.
 -  16  -
P44. A remotely operating automated weighing and recording system as an aid 
  for the study of  Adelie Penguins 
       Kerry, K. R.
P45. Gentoo penguin's diet in winter 1986 on King George Island 
      Filcek, K 
P46. Variation of inter-nest distances in colonies of 
   the  Adelie Penguin (Pygoscelis  adeliae) in the Windmill Islands, Antarctica 
       Evans, K. and Burton, H. 
 Poster Session II. Terrestrial Biology   
               December 5 (Thursday), 1991 
D. Algae/Bacteria 
       Chairmen: Akiyama, Y. (Shimane Univ.) and 
      Fukushima, H. (Tokyo Womens College of Physical 
      Education) 
P47. Floristic studies on algae from inland waters near Syowa Station, 
   Antarctica. VI. Rumpa. 
       Oguni, A. and Takahashi, E. 
P48. Effects of Temperature on the photosynthesis of Antarctic green algae. 
       Nagashima,  II., Shimizu, M., Ohtani, S. and Momose, H. 
P49. Study of Antarctic alga, Dunaliella from high salt lake on stresses, osmotic 
   pressue, light shield and low temperature. 
       Watanuki, T., Matsushita, K. and Kato, K. 
P50. Octadecapentaenoic acid and its distribution in algae. 
       Okuyama, H. and Kogame, K. 
P51. Diatom from Mildred Lake in Jasper Mational Park, Canada. 
       Okamoto, Y., Ko-Bayashi, T., Fukushima, H. and Fujita, H. 
P52. Diatom from Marigne Lake in Jasper National Park, Canada. 
       Togashi, T., Ko-Bayashi, T., Fukushima, H. and Fujita, H. 
P53. Diatom from Columbia ice field, Canada. 
       Nakazato, T., Ko-Bayashi, T., Fukushima, H., and Fujita, H.
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P54. Biogeochemical study of hydrocarbons in cyano-bacterial mats from the 
  McMurdo Dry Valleys, Antarctica. 
       Matsumoto, G. I., Ohtani, S., Hirota, K., Watanuki, K. and  Torii, T.
P55. Features of fatty acids in cyanobacterial mats from the McMurdo Dry 
   Valleys, Antarctica. 
       Hirota, K., Ohtani, S. and Matsumoto, G. I.
E. Invertebrates/Fungi/Mosses/Higher Plants 
      Chairman: Kikuchi,  Y. (Ibaraki Univ.) 
       Masuzawa, T. (Shizuoka Univ.)
P56. Antarctic Tardigrades III. King George Island. 
       Utsugi, K. and Ohyama, Y.
and
P57. Unstable cold-hardiness of the Antarctic oribatid mite Alaskozetes 
  antarcticus during the austral summer at King George Island. 
       Shimada, K. and Ohyama, Y.
P58. Marine interstitial animals from Fildes Peninsula, 
       Hiruta, S. and Ohyama, Y.
King George Island.
P59. Isolation of yeasts from South Victoria Land, Antarctica. 
       Nishikawa, J., Matsumoto, G. I., Nagashima, H. and  Iizuka, H. 
P60. Development of bryophytes on soil from the population of mosses in 
   Antarctica. 
       Imura, S., Higuchi, M., Kanda, H. and Iwatsuki, Z. 
P61. Chromosome study on a moss species grown in Antarctic lake. 
       Kanda, H. and Okada, H
P62. Seasonal changes in reserve substances of herbaceous perennials on alpine 
  zone of Mt. Fuji. 
       Kanai, T. and Masuzawa, T.
P63. Relationships among vegetation, earth hummocks, and topography in the 
  high arctic Canada. 
       Kojima, S.
P64. Freshwater micro and meiofauna communities in the region of Admirally 
  Bay, King George Island. 
       Janiec, K. 
P65. Influence of penguin manuring on chemical composition of  Deschampsia 
   antarctica. 
       Tatur, A and Myrcha, A.
 -  18  -
? 、
? ????







? ?? ? ???
??









































































































































Dis七ributional　 characteristics　of　 Antarctic　 krill　 in　 the　 foraging　 area　 of　 penguins
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 and　 Antarctic　 fur　 seals　 at　 Seal　 lsland
－ 井 太 郎 、
T.　 lchii,
石 井 晴 人 、 永 延 幹 男(遠 水 研)
H.　 lshii　 and　 M.　Naganobu(NRlFSF)
Distributional　 characteristics　 of　 Antarctic　 krill　 were　 investigated　in
fur　 seal　 and　 penquin　 foraginq　 areas　 near　 Seal　 Island　 during　 1990/91
austral　 summer.　 Foraging　 area　 of　 penguins　 was　 formed　 in　 coastal
reqion　 with　 high　 density　 areas　 of　 krill　 (〉=100g/m2)　 occurred　 along
shelf　 break,　 while　 that　 of　 seals　 was　 in　 the　 offshore　 region　 with　 high
density　 areas　 occurred　 at　 the　 intervals　 of　 roughly　 30　 n.miles.　In　 the
coastal　 region　 krill　 showed　 a　 diurnal　 vertical　 migration,　tending　 to
be　 at　 the　 depth　 range　 of　 50-100　 m　 in　 the　 day　 time　 while　 20-50　 m　 at
night.　 In　 the　 offshore　 region,　 on　 the　 other　 hand,　 krill　 showed　 no
diurnal　 vertical　 miqration,　s aying　 close　 to　 the　 surface　 throughout
the　 day.　 Thus　 horizontal　and　 vertical　 distributions　of　 krill　 were
totally　 different　 between　 in　 these　 two　 foraging　 areas.
【は じめ に 】 南 極 海 生 態 系 モ ニ タ リン グ計 画
(ナ ン キ ョク オ キ ア ミ捕 食 者 の 行動 や 生 物 学
的特 性 を指 標 と して オ キ ア ミ資 源量 変 化 を モ
ニ ター す る計 画)の 基 礎 調 査 と して、 シー ル
島 で 繁 殖 す る オ キ ア ミ捕 食 者(ア ゴ ヒゲ ペ ン
キ ン、 マ カ ロ ニ ペ ン ギ ン、 ナ ン キ ョ ク オ ッ ト
セ イ)の 擬 餌 生 態 調 査 を 水 産 庁 と米 国 海 洋 大
気庁 との 共 同 で1991年1月1日 か ら8日 間 行
った。 擬 餌 生 態 を 解 明 す る には、 オ キ ア ミ捕
食者 自身 の 行 動 と そ れ を取 り巻 く餌環 境 と の
両面 の 調 査 が必 要 であ り、 主 と して 日 本 側 が
餌環 境 の 調査 を担 当 し、 米 国 側 が 捕 食 者 の 行
動 を 担 当 した。 こ こ で は、 餌 環 境 調 査 の 結 果
を報 告 す る。
【方 法 】 捕 食 者 を 追 跡 中、 科 学 魚 探(古 野FO.
-50型,周 波 数:200KHZ,積 分 周 期:0.5マ イル,
測定 水 深:IO-150m)で 餌 生 物 分 布 密 度 と 分布
水 深 を モ ニ タ ー し た。 採 館 城 で はC)Rlネ ッ ト
(口 径160Cm、 目 合2.Omm)、 中層 トロ ー ル(網 口
高 さ23-28m、 目 合10.Om)、WP-2ネ ッ ト(口 径5
6cm、 目合0.35mm)を 用 い た餌 生物 採 集 、お よび
XBT観 測(460rn)を 行 っ た。
【結 果 】 ネ ッ ト採 集 に よ る と 当 海 域 で は オ キ
ア ミ(Eu-」 堕」二ba)と サ ル パ 類 が 卓 越
して い た。 しか し魚 探 の 映 像 か らは 両 者 を区
別 す る こ とが 困 難 で、 か つサ ル パ 類 は魚 探 に
映 りに く い こ とか ら、 魚 探 の 映 像 はオ キ ア ミ
に 由 来 す る と して 扱 った。
採 餌 域 は、 陸棚 斜 面 フ ロ ン トを項 と して ペ
ンギ ン類 が利 用 し た陸 棚 採餌 域 と オ ッ トセ イ
が利 用 し た沖 合 擬 餌域 の2つ に 分 か れ た。 両
採 餌域 で の オ キ ア ミの 分 布 特 性 は以 下 の よ う
で あ っ た。
(1)オ キア ミの 水 平 分 布
陸 棚 採 館 城:水 深200m付 近 の 水 域 帯 に オ キ ア
ミ 高密 度 分布 域(100g/M2以 上)が 出 現 し た。
ペ ン ギ ン 追 跡 中 の オ キ ア ミ平 均 分 布 密 度 は17
g/m2で あ った。 沖 合 採 餌 域:5～10kmス ケ ー
ル の オ キ ア ミ高 密 度 分 布 域 が約30マ イ ル の 間
隔 で 出 現 した。 オ ッ トセ イ 追跡 中 の オ キ ア ミ
平 均 分 布 密 度 は21g/M2で あ った。
(2)オ キ ア ミの 鉛 直 分 布
陸 棚 採 館 城:日 周 鉛 直移 動 が み られ、 オ キ ア
ミは 昼 間 は50-100m層 に 、夜 間 は20-50m層 に分
布 した。 オ キ ア ミが 深 い深 度(100rn)ま で 分 布
した の は、 水 温 躍 層 が 未発 達 で あ っ た こ と と
関 連 す る か も しれ な い。 　 :日 周 鉛
直 移 動 はみ ら れ ず、1日 中10-30m層 に分 布 し
た。 オ キ ア ミの 分 布 が お も に30m以 浅 に 限 ら
れ た の は水 温 躍 層 が30-50m層 に 発 達 して い た
こ と と関 連 す る か も しれな い。
(3)オ キ ア ミ体 長 組 成
陸 棚 擬 餌 域:中 型 サ イズ(42～48mm)が 卓越
し 、小 型 サ イズ(18～24mm)も 時 々見 ら れ た。
沖 合 採 館 城:大 型 サ イズ(45～51rnm)の み が
見 られ た。
以上 両 採 館 城 で オ キ ア ミ の 分 布特 性 は 大 き
く異 な った。 これ にペ ンギ ン 類 と オ ッ トセ イ
の 採 餌行 動 の 違 い を考 慮 す る こ と に よ り、 か
れ ら が別 々の 海 域 を採 餌 域 と し て選 択 し た 理




Foraging　 behaviourand　 dive　 bout　 of　Chinstrap　 Penguin　 a1　Seal　 Island,　 AntarCtica　 in　1990/1　 991　 .
森 貴 久1一 井 太 郎2　 JohnL.Bengtson3　DonA.Croll3　 内 藤 靖 彦4
1京 都 大2遠 洋 水 研 　 3NOAA　 4極 地 研
Y.　 MORI　 (Kyoto　 Univ.),　 '「　ICHll(Nat,　 Res.　 lnst.　FarSeas　 Fisheries),J.　 L.　BENGTSON,D.A.　CROLL
　 　　　 　　　 　　 　　　 　　　 　　 　　　(NOAA)　 andY.　 NAITO　 (NIPR)
　 Diving　 data　 of　 Chinstrap　 pgnguin　 (Pygoscelis　 antarctica)　 recorded　 by　 time-depth　 recordgrs　 at　 SeaI
lsland,　 Antarctica　 during　 the　 breeding　 season　 in　1990/1991　 were　 analyzed.　 Mean　 dive　 depth　 and　 dive
duratbn　 were　 15.8-33.6　 m　 and　 O.83-1.25　 min,　 respectively.　 Dives　 occurred　 in　bouts　 and　 bout　 ending
criteria　 were　 7-11　 min.　 Number　 of　bouts　 per　 foraging　 trip　 were　 5.2-13.0.　 Mean　 dive　 depth　 within　 bqut　 was
ゆ サ
1　1　.8-25.1　 m　and　 dive　 bOut　 duration　 was　 53.牟107.6　 mln.　 In　number　 of　 dive　 bouts,　 39-58%　 were　 consisted
of　 less　 than　 10　 dives.　 Mean　 time　 since　 last　 dive　 within　 bout　 was　 1.3-1.9　 min　 but　 there　 were　 difference
betweendive　 bouts　 consisted　 of　Iess　 than　 50　 dives　 (short　 bouts)　 and　 more　 than　 50　 dives　 (long　 bouts)　 in　it.
ln　short　 bouts　 it　was　 long　 and　 varied　 between　 O.5-7.O　 min　 and　 in　long　 bouts　 it　was　 short　 and　 varied　 around
1.O　 min.　 Every　 foraging　 trip　 was　 consisted　 of　both　 bouts.　 These　 suggested　 that　 there　 were　 at　least　 two
types　 of　 dive　 bout　 and　 short　 bouts　 might　 correspond　 to　traveling!searching　dives and　 long　 bout　 foraging
dives.
南極 シール島(南 緯61度 西経55度)に 生 息 するアゴ ヒゲペ ンギ ン(Pygoscelis　 antarctica)`こ デ ジタル 記
録 方式 の小 型連続水 深記録計(Time　 Depth　 Reoorder;TDR)を 装 着 し,そ の結果 を解析 した.　TDRは エポ キ
シ系接 着剤 を用 いてペ ンギンの背 中に装着 され 、水 深のサ ンプ リング間隔 は10秒 だった.装 着 は1990年
12月29日 に3個 体,1991年1月15日 に4個 体,計7個 体 に行 わ れ,そ れぞ れ約1週 間後に回収 された.装 着
個 体 はいず れも育雛 中で あった.記 録時間 は139-239時 間で その間 に5-9回 採餌 に出 かけ,総 計1093-2431
回の潜 水 が記録 された.平 均 潜水 深度 は、15,8-33.6mで 平均潜水 持続 時間 は0.83-1.25分 だ った.潜 水 間
時間 の頻度分布 から,潜 水 はラ ンダム に行 われてい るの ではな く,バ ウ トに分 けられることが示 され,そ
の規 準 は7-11分 と計 算 された.1回 の採餌旅行 は平 均5.2-13.0個 の バ ウ トで構成 され,平 均 バウ・卜時 間 は
53.4-107.6分 、バ ウ トあた りの 平 均潜水回数,平 均 潜水 深度 はそれ ぞれ,24.5-54.5回 、11.8-25.lmだ っ
た.潜 水バ ウ トの39-58%が 潜 水 回数 が10回 未 満のバ ウ トで 占め られて いた.バ ウ ト毎の平均潜水 間 時
間 は1.3-1.9分 だ ったが 、潜水 回数 の少 ないバ ウ ト(潜 水 回数 が50回 以下)と 多いバ ウ トとでは潜水 間 時
間 に違 いが あ り,前 者 は平均潜水 間時間 が長 くば らつ きも大 きいのに対 し,後 者 は短 くば らつ きも小 さか
った.1回 の採餌旅 行は潜水 回数 の少 ない バウ トと多いバ ウ トの 両者 で構 成 され,ど ち らか一方 で構 成 さ
れ るこ とはなか った.こ れ らのこ とか ら潜水バ ウ トには少 な くと も2種 類 あるこ とが示唆 され,そ れぞれ
が,餌 場 移動 ・餌探索 行動 と餌捕 獲行動に対応 してい ると考 えられた.
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ア デ リ ー ペ ン ギ ン の 繁 殖 生 態 と 採 食 生 態
　 　　　 　　　 Breeding　 and　 foraging　 ecology　 of　 Adelie　 Penguins
綿 貫 豊(極 地 研)、 森 貴 久(京 大)、 内 藤 靖 彦(極 地 研)、 加 藤 明 子(早 稲 田 大)
Y.　 WATANUK1(NIPR),　Y.　 MOR1(Kyoto　 Univ.),　 Y.　 NAITO(NIPR),　A.　 KATO(Waseda　 Univ.)
Abstract.　 Adelie　 Penguin　 populations　 breeding　 in　 Lutzow-Hol■ 　Bay,　 Antarctica　 are
characterized　by　 small　 colony　 sizes(from　 lO　 to　 103　 breeding　 Pairs).　 Su風 垣er　 foraging
conditions　 are　 difficult　 for　 Adelie　 Penguins　 in　 this　 area　 due　 to　 sea-ice　 coverage.
Significant　 annual　 variations　 were　 found　 in　 duration　 of　 foraging　 triPs,　 diets　 for　 chicks
and　 chick　 survival　 and　 growth　 over　 three　 years　 (1989-1991　 su■ 団ers).　 In　 l991,　 chick　 growth
and　 survival　 were　 lowere　 than　 in　 the　 previous　 two　 summers.　 Parents　 guarded　 chicks　 for　 less
time,　 foraged　 for　 longer　 periods,　 and　 fed　 less　 frequently　 in　 l991.　 They　 foraged　 mainly
Antarctic　 krill　 but　 some　 fish　 in　 later　 breeding　 seasons.　 In　 1991,　 fish　 occurred　 in　 their
diets　 earlier　 than　 in　 the　 previous　 two　 summers.　 These　 observations　su99 t that　 f od
availability　was　 poor　 in　 l991.　 We　 wi|l　 compare　 their　 diving　 Performance　 between　 years　 of
relatively　 good　 (1990)　 and　 bad　 (1991)　 food　 conditions.
極 域 の 海 鳥 の 繁 殖 成 功 は 大 き な 年 変 化 を 示 す こ と が 多 く、 餌 条 件 の 年 変 化 と 繁 殖 成 功 の 関 連 は 最 近 の
海 鳥 類 研 究 の な か で 注 目 を 集 め て い る。 し か し 、 餌 条 件 が 繁 殖 成 功 に 影 響 す る 過 程 の な か で 大 き な 役
割 を 占 め る と 思 わ れ る 親 鳥 の 採 食 努 力 量 を 直 接 的 に 測 定 し た 研 究 は 少 な い 。 リ ュ ツ オ ホ ル ム 湾 は 夏 で
も 海 氷 に 覆 わ れ る こ と が し ば し ば あ り、 餌 条 件 が 悪 い と 推 測 さ れ 、 餌 条 件 の 年 変 化 が 本 縄 の 採 食 生 態
と 繁 殖 成 功 に 大 き く 影 響 す る と 期 待 さ れ る 。 し か し な が ら 、 こ の 地 域 で の 本 極 の 繁 殖 生 態 、 採 食 生 態
に 関 す る 研 究 は ほ と ん ど な い 。
我 々 は 、 ア デ リ ー ペ ン ギ ン の 育 雛 生 態 と 採 食 生 態 を1989年 か ら1991年 の3シ ー ズ ン に わ た
り、 昭 和 基 地 の 南 約30kmに あ る ラ ン グ ホ プ デ 袋 浦 コ ロ ニ ー で 調 査 し た 。 雛 の 生 存 率 、 成 長 速 度 は 観
察 と 定 期 的 な 体 重 測 定 に よ っ て 、 親 鳥 の コ ロ ニ ー 滞 在 時 間 、 … 回 の 採 食 旅 行 時 間 、 給 餌 回 数 は マ ー キ
ン グ し た 個 体 の 直 接 観 察 に よ っ て 調 べ た 。 餌 は 海 か ら 戻 る 個 体 か ら 胃 ポ ン プ 法 に よ っ て 採 取 し た 。 潜
水 行 動 は 小 型 水 深 記 録 計 を 装 着 す る こ と に よ っ て 明 ら か に し た 。
1989年 に は、1月 下 旬 に 大 き な 開 水 面 が で き た が 、1990、1991年 に は 大 き な 開 水 面 は
で き な か っ た 。 雛 の 生 存 率 は89(96%):=90(93%)>91(83%)、 雛 の 成 長 速 度 は89(ll7g/day)>
90(87g/day)>91(64g/day)の 順 で あ っ た 。 親 鳥 の コ ロ ニ ー 滞 在 時 間 は シ ー ズ ン 後 半 ほ ど 小 さ く
な っ た が 、 ほ と ん ど の 時 期 で89が 長 く90、91の 順 で 小 さ か っ た 。 採 食 旅 行 時 間 は 逆 に シ ー ズ ン
後 半 ほ ど 長 く な っ た が 、91年 が 長 く90、89の 順 で 短 か っ た 。 胃 内 容 重 量 に 年 変 化 は 無 か っ た が
が(300g程 度)、1日1親 当 た り給 餌 回 数 は89(1.0程 度)>90(0.7-1.0程 度)>91
(0.5-0.7程 度)の 順 で あ っ た 。91年 は 採 食 旅 行 時 間 が 長 く、 給 餌 回 数 が 小 さ か っ た た め 雛 の 成 長
速 度 が 低 下 し 結 果 と し て 雛 が 餓 死 し た わ け で あ る 。 こ の こ と か ら、91の 餌 の 利 用 可 能 性 は 前 の 年 に
較 べ て 悪 か っ た と 推 定 さ れ る 。 ど の 年 で も ア デ リ ー ペ ン ギ ン の 主 要 な 餌 は ナ ン キ ・ ク オ キ ア ミ で あ り 、
シ ー ズ ン 後 半 に は コ オ リ イ ワ シ な ど の 魚 も 食 っ て い た が 、 餌 中 の 魚 の 出 現 時 期 は89、90(1月 下
旬)に 較 べ91(1月 中 旬)は 早 か っ た。
こ の よ う な 餌 の 全 体 的 な 利 用 可 能 性 、 餌 構 成 の 年 変 化 、 季 節 変 化 と ア デ リ ー ペ ン ギ ン の 潜 水 採 食 行
動 の 関 連 性 に つ い て 論 議 す る 。 ま た 採 食 旅 行 時 間 が シ ー ズ ン 後 半 、 特 に1991年 に 長 い が 、 こ れ は
本 当 に 採 食 努 力 量(潜 水 時 間)を 反 映 し て い る か に つ い て 考 え る 。
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　 Current　 occurrence　of cetacea　 in　 the　 Antarctic;　Results　 from　 the　 IWC/IDCR
　 　 　 　 　 　 　 Southern　 Minke　 Whale　 Assessment　Cruises,　 1978/79-87/88.
笠 松 不 二 男(日 鯨 研')　 、　 G.　 J　 o　 y　 c　 e　 (Seattle,　 USA)　 、
P.　 Ensor　 (Lyttユeton,　 NZ)、 　 J.　 Mermoz　 (Subsecretaria　 de　 Pesca)
　 　 F.　 Kasamatsu　 (ICR.),　 G.　 Joyce　 (Seattle,　 USA),　 P.　 Ensor　 (Lyttleton,　NZ)
　 　 　 　 　 　 　 　 　 and　 J.　 Meromoz　 (Subsecretaria　de　 Pesca,　 Argentina)
Systematic　 sighting　 surveys　 under　 the　 IWC/IDCR　 program　 have　 been　 conducted　 main}y
in　 the　 waters　 south　 of　 600S　 in　 the　 Antarctic　 since　 1978/79・ 　 Sightings　 of　 major
baleen　 whales　 (blue,　 fin　 ,　sei,　 humpback　 and　 minke　 whales)　 obtained　 from　 the
cruises　 during　 the　 first　 ten　 years　 (1978/79-1987/88)　are　 examined.　Sighting
positions　 are　 plotted　 for　 each　 species・ 　 Latitudinal　and　 lo gitudinal　occurrences
of　 these　 species　 are　 investigated　using　 sighting　 rates　 and　 relationship　to　 krill
distributions　 are　 discussed.
[は じめ に]1930年 代 か ら本 格 的 に始 ま っ た
南 極 海 で の 捕 鯨 は、 シロナガ スクジラ、 ザ トウクジ ラや
ナガ スクジ ラ等 資 源 の 急 激 な 減 少 を も た ら し た。
一 方 これ ら大 型 鯨 類 の減 少 に伴 い、 小 型 で捕
鯨 の 対 象 と な らな か っ た ミンククジラに お い て、
摂 餌 可 能 量 の 増 大 に よ る 成 熟 年 齢 の 低 下 とそ
れ に伴 う資 源 の 増 加 が 示 唆 さ れ て い る。 この
様 な 中 で、 南 極 海 に お け る鯨 類 の 分 布 と 豊 度
の 現 状 を 正 確 に 把 握 し て お く こ と は、 今 後 の
生 態 系 の 変 化 を知 る 上 で 重 要 であ る。 さ らに
こ こ で は、 南 極 海 で の ヒゲ クジ ラ類 とナンキョクオキアミ
の 分 布 ・密 度 と の 関 連 を 考 察 し た。[材 料 と
方 法]1978年 よ り国 際捕 鯨 委 員 会(IVC)が
行 っ て い る 国 際 鯨 類 調 査10か 年 計 画(IDCR
)の 基 で 南 半 球 産 ミンククジ ラを主 対 象 と し た組
織 的 な 目視 調 査 が 南 緯60度 以 南 を 中心 と し
た 南 極 海 で 実 施 され て い る。 最 初 の10年 間
の 目視 資 料 を 解 析 し、 ヒゲ クジ ラ類 の 緯 度 ・経
度 方 向 で の 出 現 状 況 を単 位 努 力 量 当 りの 発 見
頭 数(目 視 率)を 使 っ て 調 べ た。 こ の 分 布 状
況 を ナンキョクオキアミの 出 現 ・ 密 度 と 比 較 し、 そ の
結 果 を 考 察 し た。[結 果]南 極 海 で 現 在 最 も
頻 繁 に 出 現 す る 種 は、 ミンククジ ラで あ り、 次 い で
ザ'トウクジ ラ、ナガ スクジ ラ、シロナガ スクジ ラ、そ し て イワシク
ジ ラで あ っ た。 シロナガ スクジ ラの 目 視 率 は、 ミンククジ
ラの190分 の1で あ る。 ミンククジ ラと シロナガ スクジ ラは
緯 度 が 高 く な る に 従 い 密 度 も 高 く な る 。 ナガ スク
ジ ラと イワシクジ ラの 出 現 の ピ クーは 南 緯60度 以 南 に
あ り、 ザ トウクジ ラの そ れ は 南 緯60度 付 近 に 見 ら
れ る。 経 度 方 向 で の 出 現 も 均 一 で は な く、 バ ラ
ツキが 見 ら れ 、 ヒゲ クジ ラ類 全 体 の 出 現(下 図)は
大 西 洋 と 太 平 洋 側 で 高 く、 インド 洋 側 は 少 な い。
ナンキョクオキアミの 太 平 洋 側 で の 資 源 豊 度 は、 他 の 海
域 よ り は る か に 小 さ い と 示 唆 さ れ て い る が(
Mil!er　 and　 Hampton,　 1989)　 、　 ナンキョクオキアミの 主
様 な 捕 食 者 で あ る ヒゲ クジ ラ類 の 資 源 豊 度 と 生 物
量 は、 太 平 洋 側 の 方 が 大 西 洋 と インド 洋 を 合 わ せ













































　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 Distribution　 of　sighting　 rates　 of　baleen　 whales　 by　200　10ngitude,　 south　 of　600S・
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キ ン グ ジ ョ ー ジ 島 の 地 衣 類 フ ロ ラ の 特 色
　 　　 　 Floristic　 characteristics　of　 lichens　 of　 King　 George　 Island
井 上 正 鉄(秋 田 大 学)
　 　　　 　　 　　　 　　　 　Masakane　 INOUE　 (Akita　 University)
　 In　 the　 King　 George　 Island　 region　 lichens　 are　 growing　 everywhere;　they can　 be
seen　 even　 on　 rocks　 in　 small　 offshore　 islets　 and　 in　 littoral　 zone　 including
intertidal　 zone.　 Macrolichens　uch　 as　 Usnea　 aurantiacoatra,　Hi■antormia　 lugubris
and　 Umbilicaria　antarctica　 f6rm　 large　 communities,　accordingly　 lichens　 are　 one
of　 the　 imPortant　団embers　 constituting　the　 terrestrial　ecosysteロ 　 of　 the　 region.
The　 endemic　 genera　 or　 sPecies　 in　 Antarctica　or　 in　 the Soutern　 hemisphere　and　 the
biPotar　 ele国ents　 are　 known　 to　 occur　 there.　 Umbilicaria　decussata,　 wh ch　 is　 dis-
tributed　 in　 continental　Antarctic,　 is　 growing　 in　 the　 li国ited　 sites.　 Lichens
with　 blue-9reen　algae　 (phycobiont)　are　 conspicuous.
演 者 は1988年11月 ～1989年3月 に キ ン グ ジ
ョー ジ島 の フ ィ ル デ ス 半 島 の ほ ぼ 全 域 とパ
ー ト ン半 島、 及 び 隣 接 す る ネ ル ソ ン 島 の 一
部 を調 査 し た。2種 類 の 種 子 植 物 も分 布 す
る 本 地 域 の1、2月 の 平 均 気 温 は 氷 点 下 を
記 録 し な い が、 夏 期 は 荒 天 が 続 き 日 照 条 件
は 良 好 と は 言 い 難 い。 ま た、 冬 期 の 積 雪 量
は 非 常 に 多 い が、 夏 期 は 地 表 面 の 大 部 分 が
露 出 す る。 現 在 ま で に 地 衣 類199種 を 識 別 し
て い る。 こ の 数 字 は 中 西(1982)の 作 成 し た
「南 極 大 陸 お よ び そ の 周 辺 部 で の 地 衣 類 の
属 と種 の 数 」 の 表 の 亜 南 極 地 帯 と 海 洋 性 南
極 地 帯 の 中 間 に 位 置 す る も の の、 調 査 面 積
の 差 や 調 査 の 精 粗 が あ る の で 一 律 に 比 較 で
き な い。 地 衣 類 は 島 の い た る所 に み ら れ、
特 にUsnea　 aurantiacoatra,　 Himantormia
lugubris.　 Umbilicaria　antarcticaな ど の
大 形 地 衣 は 広 い 面 積 を 占 め て 生 育 し て お り、
陸 上 生 態 系 の 重 要 な 構 成 員 と な っ て い る。
雪 ド リ フ ト下 部 や 沢 筋 の よ う に、 融 雪 水 に
酒 養 さ れ て 過 湿 な 立 地 に そ の 生 育 の 本 拠 を
置 く蘇 苔 類 と 異 な り、 よ り乾 燥 し た 立 地 に
も 生 育 で き る 地 衣 類 は 山 頂 部 や 切 り立 っ た
岩 壁 表 面 で も 密 な 群 落 を 形 成 す る反 面、 藍
藻 地 衣 類 の よ う に 過 湿 な 環 境、　 Verrucaria
属 の 一 種 の よ う に 潮 間 帯 の 岩 石 上 に 生 育 す
る も の も あ る。
南 極 産 地 衣 類 は 特 定 の 分 類 群 を 除 い て 分
類 学 的 再 検 討 が な され て い な い た め、 他 の
地 域 と の フ ロ ラ 的 な 比 較 は 困 難 で あ る が、
植 物 地 理 学 上 興 味 の も た れ るHimantormia,
Mastodia,　 Polycauliona等 の 南 極 固 有 属 、
南 半 球 特 産 種 のPoeltidea　 perustaを は じ め、
両 極 分 布 種 ・北 半 球 高 山 と の 共 通 種 な ど が
キ ン グ ジ ョー ジ島 に お い て 各 々 普 通 に み ら
れ る こ とか ら、 各 分 類 群 の 進 化 系 統 を 論 ず
る 際 に 重 要 な 情 報 を 提 供 す る と 思 わ れ る
(大 陸 性 南 極 に 広 く分 布 し て い るUmbili-
caria　 decussataが 本 地 域 で は 僅 か に2地 点
に 痕 跡 的 に み ら れ、　 Lindsay(197Dに よ る と
こ の 地 域 周 辺 で も 散 見 さ れ る と こ ろ か ら、
か つ て 南 極 地 域 に 広 く分 布 して い た が 何 等
か の 要 因 で 分 布 域 が せ ば め ら れ た も の と 推
察 され る)。
地 衣 類 は そ の 生 育 形 に よ っ て 固 着 ・葉 状
・樹 皮 状 に3大 別 さ れ、 キ ン グ ジ ョー ジ 島
で は 後 の2者 が 面 積 的 に 優 占 し で い る も の
の、 極 数 で は 固 着 地 衣 類 が 圧 倒 的 に 多 く、
南 極 地 域 で は 比 較 的 温 暖 な 地 域 と い う も の
の、 中 緯 度 地 方 の 地 衣 相 と 大 き く異 な っ て
お り、 や は り南 極 特 有 の そ れ と考 え ら れ る。
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キ ン グ ジ ョ ー ジ 島 フ ィ ル デ ス 半 島 周 辺 の 淡 水 藻 類
大 谷 修 司(極 地 研)
Freshwater　 algae　 from　 the　 Fildes　 Peninsula,
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 Ohtani,　 S.　 (NIPR)
King　 George　 Island
　 　 　 Floral　 study　 of　 freshwater　algae was　 carried　 out　 at　 the　 Fildes　 Peninsula,　KingG
eorge　 Island　 from　 Nove回ber　 l990　 to　 February　 l991.　 Sa回Ples　 were　 collected　 fro田 　 lake,
pool・ 　 strea■ ・　 marsh　 and　 surfaces　 of　 soil,　 rock,　 ■oss　 colony　 and　 snow,　 UP　 to　 this
point・ 　 about　 110　 sPecies　incＬuding　 Cyanophyceae,　Chlrophyceae,　 Bacillariophyceae ,X
anthoPhyceae　 and　 Chrysophyceae　were　 recognized.
Co団pared　 with　 freshwater　lgae　 at　 Syowa　 Station　 area,　 species　 of　 Zygne皿atales,
snow　 algae　 and　 fi|amentous　blue-9reen　algae　 on　 田oss　 colonies　were　 abundant　at　 the
Fildes　 Peninsula.　Genera　 of　 幽,　 S　 irog　 ra,　 1-,　 Spirotaenia　 and　 6　 genera
of　 desmids　 were　 found　 at　 the　 Fildes　 Peninsula.　Gre 　 snow　 dominated　 by　 Ulothrix　and
red　 snow　 dominated　 by　 Chlamydomonas　were　 widely　 seen　 along　 the　 coast　 of　 the　 Fildes
Peninsula・ 　 Many　 sPecies　 of　 Cyanophyceae,　Chlorophyceae　 and　 several　 sPecies　 of　 Baci1-
larioPhyceae　and　 Xanthophyceae　occurred　 on　 田oss　 colonies　at　 the　 Fildes　 Peninsula,
A薗ong　 Cyanophyceae　of　 moss　 epiPhyte.　 Nostoc,　 Phormidiu田,1蠣　 were　 abundant,　 but
Sti　 onema　 and　 Gloeocapsa　were scarce.
南 極 半 島 先 端 近 く に 位 置 す る サ ウ ス シ ェ ト
ラ ン ド 諸 島 、 キ ン グ ジ 冒 一 ジ 島 に1990年
11月 下 旬 よ り1991年2月 末 ま で 滞 在 し、
フ ィ ル デ ス 半 島 周 辺 の 淡 水 藻 類 を 調 査 し た。
藻 類 は 湖 沼 、 沢 を は じ め と し て、 土 壌 、 雪 、
蘇 苔 類 群 落 、 岩 上 な ど 多 様 な 生 育 地 か ら 見 い
出 す こ と が で き た。 こ れ ま で に、 約110種
類 を 識 別 し た が、 極 数 の 多 さ は 緑 藻 類 、 藍 藻
類 、 珪 藻 類 、 黄 緑 藻 類、 黄 金 藻 類 の 順 で あ る。
昭 和 基 地 付 近 と 特 に 異 な っ た 点 は 、 湖 沼 に
ホ シ ミ ド 回 目 の 藻 類 が 多 い こ と、 氷 雪 藻 類 が
広 い 範 囲 に わ た っ て 見 ら れ た こ と、 蘇 苔 類 群
落 に 糸 状 の 藍 藻 類 が 多 い こ と で あ る。
〈 湖 沼 、 沢 の 藻 類 〉 湖 岸 に は 昭 和 基 地 周 辺 の
湖 沼 に 多 い 藍 藻 の マ ッ ト は 少 な く、 代 わ っ て
緑 藻 類 ホ シ ミ ド ロ 目 の 蠣,拠,
一 及 び ヒ ビ ミ ド 回 目 のUlothrixな ど 糸
状 性 藻 類 の コ ロ ニ ー が よ く 見 ら れ た。 こ れ ら
の 藻 類 や 水 生 癬 類 の コ ロ ニ ー に、 チ リ モ 類 の
Gonatozygon,　 CosmariuN,　 Closteriumサ ヤ ミ
ド 回 目 の Ω一,　 Bulbochaete,　 カ ェ ト フ
ォ ラ 目 のChaetosphaeridium、　 さ ら に、 黄 緑 藻
類 のTribonemaが 混 生 し て い た。 こ れ ら の ほ と
ん ど 属 は、 東 北 東 に 約700km離 れ た シ グ
ニ ー 島 の 湖 沼 に も 分 布 し て い る が、 蠣,
拠_9,　 　 ,　Bulbochaete,　 Chaet
osphaeridiu.,　 Closteriumは 昭 和 基 地 周 辺 か
ら は 報 告 さ れ て い な い。
比 較 的 小 さ な 池 、 水 溜 り や 沢 で は 藍 藻 類 の
Os_qjllatoria,　 Phormidiuロ,緑藻 類EZMUSUg,
Ulothrix,　 Prasiolaの 優 占 す る コ ロ ニ ー が 発
達 し て い た。
〈 氷 雪 藻 類 〉 氷 雪 藻 類 の コ ロ ニ ー の 発 達 は 顕
著 で、 融 雪 期 間 中 、 海 岸 線 に 沿 っ て 広 い 範 囲
に わ た っ て 見 ら れ た。 緑 藻 類 のUlothrixを 優
占 種 と す る 緑 雪 、 緑 藻 類 のChlamydomonasを優
占 種 と す る 赤 雪 、 黄 金 藻 類 を 優 占 種 と す る 茶
雪 な ど が 多 く、 こ れ ら の 藻 類 コ ロ ニ ー 中 に 緑
藻 類 のRaphidonema,　 Koliella,　 　黄 緑 藻 類 の
Botrydiopsisや 珪 藻 類 、 黄 金 藻 類 が 混 成 し て
い た が、 い ず れ も 量 は 少 な い。 種 類 組 成 は 北
半 球 の も の と 類 似 し て い る。
〈 蘇 苔 類 着 生 藻 類 〉 蘇 苔 類 群 落 上 か ら は、 藍
藻 類 のNostoc,　 Phor■idium,　 ,LLX.!L&_!xb　,　緑 藻 類
のPrasiola他 、 単 細 胞 性 緑 藻 類 が 優 占 し た。
蘇 苔 類 が 地 衣 類 に 覆 わ れ て い る 場 合 も 多 く み
ら れ 、 そ の 群 落 上 で は、 藻 類 は 量 的 に 少 な か
っ た。 種 類 数 は 藍 藻 類 、 緑 藻 類 、 珪 藻 類、 黄
緑 藻 類 と も に 多 く、 淡 水 藻 類 の 主 要 な 生 育 地
と な っ て い る こ と は 昭 和 基 地 周 辺 と 同 様 で あ
る。 異 な っ て い る 点 は 藍 藻 類 のSti　 onema,
Gloeoca　 saな ど が 少 な く、　 Phormidium,　 L幽
触 が 多 い こ と で あ る。
〈 土 壌 藻 類 〉 ペ ン ギ ン ル ッ カ リ ー や カ モ メ 類
の 巣 周 辺 に は 緑 藻 類Prsiolaが 豊 富 で あ っ た。
鳥 の 影 響 の 少 な い 地 点 で は 藍 藻 類 のNostoc,
Phormidiumの コ ロ ニ ー が 見 ら れ、 そ れ に 藍 藻
類 のTolypothrix,　 Microcoleus,　 Calothrix,
一 の 他 、 単 細 胞 性 の 緑 藻 類、 珪 藻 類
が 混 生 し て い た。
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A REVISION OF THE BRYOPHILE ALGAE IN THE FILDES PENINSULA, 
KING GEORGE ISLAND, ANTARCTICA
Fu-Dong Chen, Xue-Dong Li  and  jia-xi  Liu 
Department of Biology, Beijing Teachers College Division, 18 
 Bai Guang Road Beijing 100053,China
     Bryophile algae in the Fildes Peninsula, King-george 
Island Antarctica were investigated and  identified to 
 Cyanophyta,Bacillariophyta and  Chlorophyta. Especially the 
Cyanophyta, classified into six  genera:  Phormidium, 
Oscillatoria, Nostoc, Gloeothece, Chroococcus and Asterocapsa 
taken a great pushing effect on the changes of the moss 
vegetation.
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A REVISION OF THE FAMILY AMBLYSTEGIACEAE IN THE FILDES 
PENINSULA, KING GEORGE ISLAND, ANTARCTICA
Xue-dong Li, Fu-dong Chen
Department of Biology, Beijing Teachers College Division, 18 
Bai Guang Road Beijing 100053, China
Hiroshi KANDA 
National Institute of Polar Research, 9-10, Kaga 1-chome, 
Itabashi-Ku, Tokyo 173
     The moss specimens of the  Amblystegiaceae, collected 
from the Fildes Penisula, King-geroge Island, 1989, were 
identified and classfied into the following six species: 
Calliergon sarmentosum,  Calliergidium austro-stramineum, 
 Campyliadlphus polygamus, Drepauocladus uncinatus, 
Leptodictyum  riparium and Saniouia  uncinata. Host of them 
are dominant species in this area. The Drepanocladus 
uncinatus-Calliergon sarmentosum sociation is the most 
dominant community with the largest dispersion area.
—28—
NEW SIGNIFICANCE FOR ANTARCTIC BIOLOGICAL COLLECTIONS
 Shauh Russell 
Resource Centre Manager, British Antarctic Survey 
   Madingley Road, Cambridge CB3 OET, U.K.
     Collections of preserved plants and animals from Antarctic 
have traditionally been used for primary taxonomic and 
biogeographic studies. Such work is of increasing importance in 
the validation of research directed towards questions of global 
 importance e.g. cryptogamic monitors of ozone depletion and 
climate change; planktonic mediators of ocean-atmosphere carbon 
flux etc. 
     The maintenance of preserved and living collections of 
Antarctic organisms and their associated databases is also vital 
for the support of initiatives in the field of environmental 
management in the  Antarctic. the recognition and protection of 
ecologically sensitive areas is a new imperative in the face of 
increased scientific and tourism activity on the continent. 
     Specific examples are given of the work of the British 
Antarctic Survey's Resource Centre, including a summary of 
information in the BAS Herbarium and Plant Database of relevance 
for studies of the environmental impact of concentrated 
scientific and logistic activity at King George Island, South 
Shetland Islands. 
     The potential of Geographical Information Systems and 
electronic datalinks will also be assessed in relation to the 
future role of Antarctic biological collections.
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キ ン グ ジ ョー ジ 島 に お け る 蘇 類 群 落 の 微 気 象 と 光 合 成
Microclimate　and　 phot6synthesis　of　 moss　 communities　 in　 King　 George　 Island
中 坪孝之 (広 島 大)
Takayuki　 NAKATSUBO(Hiroshima　 Univ.)
A　 carpet-forming　 moss　 Sanionia　uncinata　 is　 the　 dominant　species　 in　 moist
habitats　 in　 King　 George　 Island.　The effects　 of　 environmental　f ctors　 on
net　 photosynthesis　 and　 dark　 respiration　of　 this　 species　 were　 studied　 using
a　 portable　 CO2　 gas　 analyzer.　Radiation　 level　 at　 noontime　was　 usually
above　 the　 light　 saturation　poi t.　 Moss　 temperature　in　 the　 daytime　 often
exceeded　 10gC,　 while　 air　 temperature　was　 within　 the　 range　 from　 -5.5°C　 to
5.5° 　C.　 The　 opimum　 temperature　for　 net　 photosynthesis　was　 about　 8'C　 and　 a
slight　 decline　 in　 net　 photosynthetic　rate　 was　 detected　at　 20nC.　 The
photosynthetic　 activity　 was　 sometimes　restricted　 by　 desiccation　 in　 the








ヨ ー ジ 島 の 夏 期 間 は、 き わ め て 降
sく 、12月 末 か ら2月 中 旬 ご ろ ま で は
降 る。1990年 の11月 、12月 、1991年 の1月
数 は、 そ れ ぞ れ25日 、22日 、24日 で
。 植 物 体 水 分 量(乾 燥 重 量 あ た り の 水
重 量)は 群 落Aで1.9か ら8.5g・g-1、 群 落
0.9か ら2.8g・g-1の 範 囲 を 変 動 し た。 水 べ
の 群 落 で は 植 物 体 水 分 量 が14g・g-1を 越 え
も 認 め ら れ た。 群 落Cの サ ン プ ル を 用
植 物 体 水 分 量 を3段 階 に 変 え て 純 光 合 成 速
測 定 し た ど こ ろ、2.8と6.9g・g"iで は 差 が
っ た が、10.6g・g'iで は 純 光 合 成 速 度 の 低
認 め ら れ た。 採 取 時 の 植 物 体 水 分 量L6
1の 群 落 で は、 水 を 与 え る 前 の 純 光 合 成 速
検 出 限 界 以 下 で あ っ た が、 水 を 与 え て20
に は 正 の 純 光 合 成 が 認 め ら れ、40分 後 に
日 後 の 活 性 の1/2ま で に 回 復 し た。 ま た、
A、　 Bに つ い.て 、 植 物 採 取 時 に お け る 植
水 分 量 と 十 分 に 水 を 与 え て 測 定 し た 時 の
合 成 速 度 ・ 暗 呼 吸 速 度 と の 関 係 を み た と
、 有 意 な 相 関 は 認 め ら れ な か っ た。 こ れ
結 果 か ら キ ン グ ジ ョ ー ジ 島 に お い て も、
条 件 は 光 合 成 の 制 限 要 因 に な る 場 合 が あ
、 光 合 成 の 潜 在 能 力 に は 直 接 は 影 響 し て
い も の と 推 測 さ れ る。
?????
??????




極 に 位 置
蘇 類 群 落
uncinata
な 海 洋 性 南
は、 豊 富 な
　　　　　 、　 Sanionia
蘇 類 群 落 は、
な 面 積 を お
Sanionia　 uncinata
の 影 響 を 調 べ る た め、
度 ・暗 呼 吸 速 度 を 測
微 気 象 条 件 の 測 定 を
1中 の 気 温 の 変 動 幅 は 小 さ く、-5.5℃
℃ の 間 で あ っ た が、 日 中 の 蘇 類 群 落 の
'ば し ば10℃ を 上 回 っ た。12月 初 旬 に
二つ い て 測 定 し た 結 果 で は、 純 光 合 成
℃ 付 近 で 最 大 に な っ た が、 温 度 の 影 響






















サ ン プ ル の 光 合 成 速 度 ・ 暗 呼 吸 速 度 は 時 期
に よ り 大 き く 変 化 し、 そ れ に と も な い 光 補 償
点 も 変 化 し た。 呼 吸 活 性 が 高 い 時 に は、10℃
に お け る 光 補 償 点 が100μmol・m-2・s'iPPFDを
越 え る 場 合 も 認 め ら れ た。 光 合 成 活 性 が 高 い
時 期 の 光 飽 和 点 は600μmol・m"2・s-1PPFD以上
で あ っ た が 、 ほ と ん ど の 日 で は 正 午 前 後 の 光
強 度 は こ れ よ り は る か に 高 か っ た。
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キ ン グ ジ ョ ー ジ 島 に お け る 蘇 類 フ ロ ー ラ
Moss　 (Musci)　 flora　 in　 the　 King　 George　 Island,　 South　 Shetland　 Islands
神 田 啓 史(国 立 極 地 研究 所)
H.　 Kanda　 (National　 Institute　 of　 Polar　 Research)
The　 King　 George　 Island　 is　 the　 largest　 island　 in　 the　 South　 Shetland　 lslands.　 ln　 l978-
1979,　 the　 moss　 flora　 was　 surveyed　 at　 the　 Potter　 Cove　 area　 of　 the　 island,　 joinning　 the
Chilean　 Antarctic　 ExPedition.　Particularly　the　 moss　 samPles　 were　 collected　 around　 the
Three　 Brothers　 Hil1,　 which　 is　 a　 symbo1　 鼠ountain　 of　 the　 area.　 ln　 this　 study,　 53　 sPecies
and　 2　 varieties　 were　 listed　 uP　 from　 the　 area.　 Of　 the田,　 Blindia　 dicranellacea,　坦L二曲L二
thecium　 glaciale,　 Ceratodon　 kinggeorgicus　a d　 Pottia austrogeorgica　were taxonomically
and　 geographlcally　interested.　The　 vegetation　in　 the　 area　 was　 classified　 to　 one　 for-
mation　 and　 five　 subformations.
キ ン グ ジ 日 一 ジ 島 は サ ウ ス ・ シ ェ ト ラ ン ド
諸 島 の 北 部 に 位 置 し て お り、 気 候、 お よ び 植
生 に お い て、 海 洋 性 南 極(The　 maritime　 Ant-
arctic)の 典 型 的 な 特 長 を 持 っ て い る。 す な
わ ち、 月 平 均 気 温 は 夏 季 に 氷 点 下 以 上 で、 冬
季 で は 一10℃ 以 下 に は な ら な い。 ま た、2種 の
顕 花 植 物(ナ ン キ ョ ク ミ ド リ ナ デ シ コ、 ナ ン
キ ョ ク コ メ ス ス キ)が 生 育 し、 蘇 類 は40～50
種 、 苔 類 は 約10種 、 地 衣 類 約100種 、 大 形 菌
類 が5種 程 度 生 育 し て い る。 一 力 、 大 陸 性 南
極　(The　 continenta1　 Antarctic)　 に 位 置 す
る 日 本 の 昭 和 基 地 周 辺 で は、 月 平 均 気 温 は 夏
季 に 氷 点 下 以 下 で あ り、 冬 季 で は 一20℃ 以 下
に 下 が る 月 が あ る。 顕 花 植 物 は 生 育 せ ず、 蘇
類 は8種 、 地 衣 類 は 約40種 、 苔 類 と 大 形 菌 類
は 産 し な い 等 、 両 地 域 は 著 し く 異 な っ て い る 。
海 洋 性 南 極 の 中 で、　 Bouvetsya,　 South　 Sand-
wich　 lsland,　 South　 Orkney　 Islands,　 South
Shetland　 Islands,　 Antarctic　 Peninsula
areaに お け る 鮮 類 フ ロ ー ラ を 比 較 す る と、 各
々 、 種 類 はlo,31,50,55,52taxaと な る 。
こ れ は 海 洋 性 南 極 の サ ウ ス ・ シ ェ ト ラ ン ド 諸
島 は 最 も 蘇 類 フ ロ ー ラ が 豊 か で あ る こ と を 示
し て お り、 そ の 中 で も キ ン グ ジ ョ ー ジ 島 に は
そ の 諸 島 に 産 す る 全 種 が 集 中 し て い る。
演 者 は1978～1979年 、 キ ン グ ギ ョ ー ジ 島 の
ポ タ ー 湾 周 辺 の 蘇 類 フ ロ ー ラ を 調 査 し 、 そ こ
で 採 集 さ れ た 標 本 に 基 づ い て 、 次 の 種 の 興 味
深 い 分 類 学 的 知 見 を 得 た 。
1)　 Blindia　 dicranellacea,　n w　 to　 the
　 　 Antarctic　 Botanical　 Zone
2)　 Brachytheciem　趣 」」≧,　new　 to　 South
　 　 Shetland　 lsland
3)　 Ceratodon　 kinggeorgicus,　new　 to
　 　 science,　 new　 to　 South　 Orkney
　 lslands
4)　 Pottia　 austrogeorgica,　new to　 South
　 　 Shetland　 lslands
さ ら に 、 蘇 類 群 落 の 植 生 学 的 な デ ー タ に 基 づ
い て 、 ポ タ ー 湾 の ス リ ー ブ ラ ザ ー ズ ヒ ル の 群
落 構 造 に つ い て も 検 討 し た 。Longton(1988)
に 従 っ て 、 次 の 植 生 分 類 が 考 え ら れ た 。
1)　 Bryophy e　 carpet　 and　 mat　 subfor団ation
2)　 Moss　 hummock　 subformation
3)　 Short　 moss　 turf　 and　 cushion　 subfor-
　 mation
4)　 Tal}　 moss　 turf　 subformation
5)　 Fruticose　 and　 foliose　 lichen　 subfor-
　 mation
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懸 濁 粒 子 鉛 直 運 搬 量 測 定 に 対 す る セ ジ メ ン ト ・
ト ラ ツ ブ 形 状 の 影 響 に つ い て
On　 the　 Effects　 of　 Shape　 of　 Sediment　 Traps　 for　 Deter嗣ination　of　 V rtical　 Flux　 of
Particles　 :　 Preli廟inary　Results.
田口 哲 ・齊 藤 宏 明 ・葛 西 広 海(北 海 道 区 水 産 研 究 所)
　 Satoru　 Taguchi,　 Hiroaki　 Saito　 and　 Hiromi　 kasai
(　 Hokkaido　 National　 Fisheries　 Research　 lnstitute.　 )
Abstract:　 Deter前nation　f vertical　 flux　 of　 particles　 has　 a　 couple　 of　 proble■s.
Firstly,　 uneven　 hydrodyna臨ical　conditions　 are　 produced　 around　 the　 嶺outh　 of　 tarps.
Secondarily,　 traveling　 characteristics　of　 sinking　 Particles　 inside　 traps　 are　 ■odified
by　 wall　 of　 traps・ 　 ln　 this　 study　 we　 will　 report　 the　 results　 of　 experiments　to　 study　 on
Iatter　 problems.　 ↑hese　 experiments　a e　 conducted　in　 a　 labbratory　 using　 three　 different
shape　 of　 simulated　 traps,　 i.　 e.　 cylindrical　and　 cone　 shape　 with　 75　 and　 60　 degree
angles・ 　 Vertical　 flux　 of　 phytoplankton　ce ls　 is　 measured　 continuously　with　 a
fluorometer・　 Non-motile　and　 ■otile　 cells　 are　 employed　 for　 experi■ents.　The　 憎ost
significant　finding　 is　 that　 cone　 shape　 traps　 cause　 underestimation　of　 flux　 and　 the
degree　 of　 underestimation　is　 a　 function　 of　 wall　 angles.　 The　 present　 results　 簡ay
suggest　 that　 a　 short　 deployment　of　 cone　 shape　 traps　 with　 collectors　at　 the　 end
underestimates　 seriously　 the　 vertical　 flux　 of　 particles.
目 的:特 に 結 氷 す る 極 海 域 に お け る 生物 生 産
過程 の 研 究 に は セ ジ メ ン ト ・ トラ ッ プ に よ る
有光 層 で 生 産 さ れ た 有 機 懸 濁 物 質 の 鉛 直運 搬
の連 続 測 定 が 有 効 で あ る。 しか し現 実 に は氷
の存 在 に よ る物 理 環 境 の た め セ ジ メ ン ト ・ ト
ラ ッ プ の 設置 に 制 限 が あ る。 そ れ は セ ジ メ ン
ト ・ トラ ッ プ を 結 氷 前 に 海 底 か ら係 留 系 に よ
っ て 設 置 して解 氷 後 に 回 収 しな くて はな ら な
い た め で あ る。 この よ うな 設 置 方 法 で は次 の
2点 が 問 題 と な る。(1)流 速 が、30cm
・s-1以 上 の 海 域 で は、 円 柱 の セ ジ メ ン ト ・
トラ ップ は実 際 の 鉛 直 運 搬 を1/5も 過 少 評 価
して し ま う(Bakeretal.1988).(2)結
氷 期 間 中 は有 機 物 質 の 生 産 量 は少 な いの で
(Fukuchi　 et　al.　 1989)　 ,分 析 に 必 要 な 量 を
得 る た め 口径 を 大 き く し、 底 部 で 小 さな 採 集
瓶 に 集 め る と い う方 法 の た め、 傾 斜 を持 っ て
い る 側 壁 は、 トラ ッ プ 内 に 入 っ た 粒 子 の 鉛 直
移 動 に 影 響 を与 え過 少 評 価 を して し ま う
(しaws　 et　al.　 1989)o
当 研 究 で は上 述 の 後 者 の 問 題、 す な わ ち 傾
斜 を 持 っ た側 壁 の 沈 降粒 子 に与 え る 影 響 を室
内 実 験 に て定 量 的 な 解 明 を 試 み る。
方 法:内 径26mmの ア ク リ ル製 の 管 を 用 い
て 図1に 示 す よ うに 底部 か ら3.5cmの 高
さ ま で を 除 き光 の 影 響 を 取 り除 くた め 黒 テ ー
プ で 被 っ た。 底 部 か ら3.5cmの とこ ろに
管 の 内 部 に傾 斜 が75° 及 び60° の 三 角 錐
を 取 り付 けそ の 下 部 に は 直 径3mmの 穴 が あ
けて あ る。f/2培 地　(Guillard　 and　 Ryther
1962)で 管 を 満teし た あ と、 タ ー ナ ー ・デザ
イン 社 製 の 蛍 光 光 度 計 に 設 置 し た。 全 て の 実
験 は 一 定 温 度 で 行 っ た。 蛍 光 光 度 量 が安 定 す
る ま で充 分 な 時 間 を お い て か ら添 加 時 に 起 こ
る拡 散 を 防 ぐた め に 管 の 上 部 よ り小 型 の フ ァ
ネル を通 して 植 物 プ ラ ン ク トンの 細 胞 を 添加
した。
実 験 に 使 用 し た 種 類 は 硅 藻 のNavicula　 sp.
と緑 藻 のTetraselmis　 sp.の2種 で あ っ た。
実験 に供 した 細 胞 は 対 数 成 長 期 後 半 時 に あ た
る。 添 加 後管 の 上 部 か ら光 が 入 ら な い よ う に
ア ル ミホ イル と黒 布 で 被 っ た。
蛍 光 光 度 は 記 録 計 に連 続 記 録 さ れ る。 得 ら
れ た 曲 線 か ら初 期 の 時 間 依 存 時 期 と、 蛍 光 光
度 が 最 大 値 の1/2に な る 時 期 の2つ の 特 徴 を
求 め た。
結 果:図2に 測 定 例 を示 す。 全 て の 実 験 で 初
期時 間 依 存 時 期 の 傾 斜 が 観 測 され た。 そ の 傾
斜 の 度 合 は三 角 錐 の 角 度 に よ って 変 化 した。
実 験 曲 線 か ら得 られ た係 数 を 表1に 示 す。 最
大 濃 度 の1/2に 達 す る時 間(t)は 三 角 錐 の
角 度 が 小 さ い 程 長 くな る。　 Tetraselmis　 sp.
はNavicula　 sp.よ り三 角 錐 の 角 度 の 影 響 が 大
き い。
考 察:植 物 プ ラ ン ク トン 細 胞 の よ うな 粒 子 は
管 内 を 定 常 的 に 沈 降 す る。 しか し途 中 に 三 角
錐 の 形 を し た 粒 子 採 集 装 置 が あ る と、 そ の 定
常 状 態 の 沈 降 は 変 化 を受 け る。 この 理 由 に は
(1)三 角 錐 の 壁 に ぶ つ か っ た 細 胞 は 細 胞 が
排 泄 す る 溶 存 有 機 物 質 の 持 つ 粘 性 の 影 響 を 受
けな が ら　(lgratiades　 and　 Fogg　 l973)　 そ の
壁 の 上 を 伝 っ て 下 向 きの 移 動(沈 降)を す る、
(2)細 胞 の 持 って い る静 電 気 の 影 響 を受 け
な が ら沈 降 す る と 考 え られ る　(Hunter　 and
Liss1982)。 今 回 の 実 験 か ら三 角 錐 の 角 度
に よ っ て 初 期 時 間 依 存 時 期 に お け る 曲 線 の 傾
斜 の 度 合 が 異 な る の は 上 述 の 理 由 に よ る と 考
え られ る。 ま た2種 間 で 結 果 が 異 な るの は、
種 に よ っ て 上 述 の 二 つ の 生 理 特 性 が 異 な る た
め と 考 え られ る。
結 論:三 角 錐 は、 トラ ップ 内 に 入 っ た 粒 子 の
沈 降 特 性 を 明 ら か に 変 え る が、 そ の 影 響 は沈
降粒 子 の 質、 た と え ば植 物 プ ラ ン ク トン 種 の
違 い な ど に よ って 一 定 で は な い。 短 期 間 の 生
物 過 程 の 解 明 に は、 円柱 形 の トラ ッ プ の ほ う
が、 コ ー ン形 の トラ ップ よ りも よ り現 実 の 粒
子 の 沈 降 量 に 近 い値 を与 え られ る の で、 適 切
で あ る。
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1Table 1. Initial slope and half-saturation time of settling velocity determined with each 
collector's angle for Navicula sp. and Tetraselmis sp.
Species Navicula sp. Tetraselmis sp.
Angle  90°  75°  60°  90°  75°  60°
Slope  65°  60°  54°  65°  55°  21°
 Half-
saturation
1.4hr 2.4hr 4.6hr 2.4hr 3.5hr 4.8hr
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 Figure 1. Vertical section of settling 
         chambers without and with 
          corn of  75° and  60° .
Figure 2. Typical curves of in vivo  
         fluorescence for three angles 
 obtainecLfrom  Tetraselmis sp.
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1990/91年 開 洋 丸 第6次 南 極 海
調 査 航 海 の 概 要
　 　　 　 Outlines　 of　 the　 sixth　 Antarctic　 Ocean　 survey　 crulse
of　 R/V魎 ⊇Maruln1990/91
永 延 幹 男 ・ 一 井 太 郎 ・ 石 井 晴 人(遠 洋 水 研>
M.　 Naganobu,　 T,　 Ichii　 and　 H.　 Ishii(Nat.　 Res.　 Inst.　 Far　 Seas　 Flsh.)
The　 sixth　 Antarctic　 survey　 cruise　 of　 R/V　 1魎 皇 典 　 was　 conducted　in　 the
southwestern　part　 of　 the　 Scotia　 Sea　 fro■ 　22　 Dece■ber,　 1990　 to　 4　February,　 1991.
The　 maine　 objective　 of　 the　 cruise　 was　 acoustic　 esti脆ation　of　 krill　 bundance
and　 population　 biolo8ical　 study　 of　 krill.　 Physical　 and　 che■ical　 oceanograpbic
survey　 was　 done　 alon8　 the　 survey　 lines.　 Observa七ions　on　 und w ter　 irradlance
and　 beam　 transmittance　were　 also　 nade.　 Si8htings　 of　 Darine　 ■a■口als　 and　 sea
birds　 were　 done,　 Studies　 on　 the　 feedin8　 ecolo8y　 of　 predators(penguins　and　 fur
seals)　 were　 carried　 out　 in　 cooperation　wlth　 he　 scientists　 of　 NOAA,　 USA.
水 産 庁 開 洋 丸 は 過 去5回 の 南 極 海 調 査 を 行 っ て き た。 第1次 か ら4次 ま で はBIOMASS(南
極 海 海 洋 生 態 系 お よ び 海 洋 生 物 資 源 に 関 す る 生 物 学 的 研 究)計 画 の 一 環 と し て、5次 はCC
AMLR(南 極 海 洋 生 物 資 源 保 存 委 員 会)に 関 連 し た ナ ン キ ョ ク オ キ ア ミ 資 源 環 境 調 査 を そ れ ぞ
れ 実 施 し た 。
今 次 第6次 調 査 は 以 下 の 内 容 を 実 施 し た。 南 極 海 域 で の 調 査 期 間 は1990年12月22日 か ら
91年2月4日 ま で で あ っ た。 た だ し 調 査 は 時 間 変 動 を み る た め に、 同 じ 海 域 をLEG　 I(12月22
日 ～29日)とLEG　 II(1月18日 ～2月4日 〉 の 二 度 実 施 し た。 調 査 域 は ス コ シ ア 海 南 部 海 域 を
選 定 し た(Figs.1,2)。 そ の 理 由 は、 一 'tつに 本 海 域 が 近 年 わ が 国 の オ キ ア ミ 主 漁 場 と な っ
あ
て い る た め で あ る。 二 つ に 本 海 域 はCCAMLRA生 態 系 モ ニ タ リ ン グ 計 画 の 対 象 で あ る た め で あ
る。 主 た る 調 査 目 的 は 次 の 三 点 で あ る。 第 一 に、 本 海 域 の オ キ ア ミ 漁 場 が ど う い う メ カ ニ
ズ ム で 形 成 さ れ る か 、 そ れ を 明 か に す る こ と で あ る。 第 二 に、 オ キ ア ミ の 生 物 学 的 特 性 値
(体 長 ・体 重、 胃 内 容 物 お よ び 飼 育 実 験 に よ る 生 理 活 性 等)の 測 定 で あ る。 第 三 に、 オ キ
ア ミ 補 食 者 の 採 餌 生 態 調 査 で あ る。　 Seal島 に 繁 殖 す る 補 食 者(ペ ン ギ ン と オ ッ ト セ イ 〉 を
対 象 と し た。 こ れ はNOAA(米 国 海 洋 大 気 庁)メ ン バ ー と の 国 際 共 同 調 査 で あ っ た 。
調 査 項 目 は 「航 走 調 査 」 「定 点 調 査 」 お よ び 「特 殊 調 査 」 に 区 分 し て 示 す.
「航 走 調 査 」:(1)サ ー モ サ リ ノ グ ラ フ(2>科 学 魚 探(3)ド ッ プ ラ ー 潮 流 計(4)海 上 気 象 ・
海 象(5)氷 山 ・パ ッ ク ア イ ス 〈6>オ キ ア ミ パ ッ チ 目 視(7>海 獣 ・海 鳥 類 目 視。 「定 点 調
査 」:(1>XBT(2>CTD(3)ナ ン セ ン 採 水(4>ヴ ァ ン ド ー ン 採 水(5)WP-2ネ ッ ト　 (6)KYMT/O
RIネ ッ ト(7)水 中 照 度。 「特 殊 調 査 」:(1)オ キ ア ミ 飼 育(2)オ キ ア ミ ・バ ッ チ ・ ス タ デ
ィ(3>中 層 ト ロ ー ル ネ ッ ト(4)人 工 衛 星 追 跡 型 漂 流 ブ イ(5)オ キ ア ミ 補 食 者 生 態(6)特 定
水 域 オ キ ア ミ 資 源 量 推 定 。 以 上、 物 理、 化 学 、 生 物 お よ び 資 源 の 総 合 的 な 調 査 内 容 を 実 施
し た。
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Fig.1:Cruise　track　 and　 sampling　 stations
in　 the　 Le8　 1　0f　 R/V　 1幽lfacu　from　 22
　 　 to　 29　 Decenber,　 1990.
Fi9　 2・c　 i L
Fig.2:Cruise　track　 and　 sampling　 stations
in　 the　 Leg　 II　 of　 R/V　 Kani　 o1辿!　 frObe
　 　 　 　18　 January　 to　 4　February,　 1991.
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開 洋 丸 に よ る サ ウ ス シ ェ ト ラ ン ド 諸 島
周 辺 海 域 に お け る 海 洋 構 造 の 特 徴
　　Characteristics　 of　 Qceanographlc　 structure　 in　 the　 waters　 around
　 　 　 the　 South　 Shetland　 Islands　 durin8　 R/V　 pmK　i　o　Maru　 cruise
永 延 幹 男 ・ 一 井 太 郎 ・ 石 井 晴 人(遠 洋 水 研)・ 片 山 健(東 海 大)・ 奈 須 敬 二(遠 洋 水 研)
　　　　　 M.　 Na8anobu,　 T.　 Ichil　 and　 H.　 Ish11(Nat.　 Res.　 Inst,　 Far　 Seas　 Fish.),
　　　　　T.　 Katayama(Tokai　Univ.)　 and　 K.　 Nasu(Nat.　 Res.　 Inst,　 Far　 Seas　 Fish.)
In　 the　 slxth　 Antarctlc　 survey　 cruise　 of　 R/V　 KaSi　 oMaru,　 physical　 oceanographic
survey　 was　 carried　 out　 usin8　 instru龍ents　 of　 ther■osalino8raph,　XBT　 nd　 CTD
syste血s　 in　 order　 to　 take　 6haracteristlcs　of　 oceanographic　structure　 in　 the　 water
around　 the　 South　 Shetlands　 between　 22　 Deceロber,　 1990　 and　 4　Feburary,　 1991.　 The
distrlbution　patterns　 of　 te国perature,　 sallnity,　 density　 and　 8eostropbic　flow　 in
the　 survey　 area　 showed　 that　 their　 values　 had　 larger　 8radients　 fro口 　north　 to
south,　 especially　 the　 area　 between　 the　 zone　 of　 the　 Antarctlc　 Circu.polar　 Current
and　 the　 zone　 of　 the　 shelf　 water　 in　 the　 north　 of　 the　 Islands.　 Observation　also
showed　 that　 the　 water　 on　 the　 shelf　 exchan8ed　 from　 the　 cold　 Antarctic　 Surface
Water　 to　 the　 warm　 water　 between　 LEG　 I　and　 LEG　 II.　 This　 interesting　 phenOnenon
sug8ests　 two　 hypotheslses:　on 　 ls　 coastal　 upwelling　 of　 the　 Warm　 Deep　 Water,　 thp
other　 is　 advection　 of　 warm　 water　 from　 the　 south　 of　 the　 Islands.
[1.は じ め に]開 洋 丸 第6次 南 極 海 調 査 航 海 に お い て、 海 洋 構 造 を 把 握 す る 目 的 で 実 施
し た サー モサiJ7グ ラフ ・　XBT・ 　CTD観 測 に よ る 測 定 資 料 お よ び そ の 他 の 関 連 資 料 を 用 い て、 調 査 海
域 に お け る 海 洋 構 造 の 特 徴 を 報 告 す る。 た だ し現 段 階 で は ま だ 解 析 中 で あ る た め に、 分 か
っ た 部 分 を 示 す に と ど め る。
[2.調 査 方 法]サ モーサリノグ ラフに よ る 表 面 の 水 温 ・塩 分 は 調 査 期 間 中 に 連 続 測 定 し た。　 XBT
観 測 に よ る 水 温 測 定 は、 測 定 深 度460mと1830m用 の 二 種 類 を 必 要 に 応 じ て 使 い 分 け た。　 CTD
(SBE-19)に よ る 水 温 ・塩 分 測 定 は 、 表 面 か ら1,000mま で と し た。 海 底 深 度 が1,000m以 浅 の
測 定 点 で は、 測 定 深 度 を 近 海 底 ま で と し た。 南 極 海 域 で の 調 査 はLEGI(1990年12月22日 ～
29日)と 　LEG　 II　(　91年1月18日 ～2月4日)と 二 度 実 施 し、 時 間 差 に よ る 海 況 変 動 を 調 べ た。
[3.結 果 と 考 察]ド レー ク海 峡 の 太 平 洋 側 海 域 に あ た るXBT南 北 観 測 線 の 結 果 か ら、 南 極 前
線 の 位 置 は59-00S付 近 で あ っ た。 他 方 、 大 西 洋 側 海 域 に あ た るXBT南 北 観 測 線 で は57-40S付
近 で あ っ た。 今 次 の グ リ ッ ド 調 査 域 は、 こ の 南 極 前 線 以 南 の サウスシェトラント"諸 島 周 辺 で あ る。
調 査 水 域 の 大 部 分 は 南 極 環 流 に よ る 直 接 の 影 響 を 受 け て い た。 他 方、 諸 島 北 側 水 域 で は 特
に 浅 い 陸 棚(200m以 浅)が30マ イ ル 程 広 が っ て い る。 概 略 的 な 海 洋 構 造 は 水 温 ・塩 分 ・密
度 お よ び 流 動 と も、 そ の 変 化 勾 配 が 南 北 方 向 に 大 き い 帯 状 構 造 を 示 し た。 特 に 南 極 環 流 域
と 陸 棚 系 水 域 と の 間 で は 変 化 勾 配 は 大 き い(Figs.1/2)。
さ ら に 特 徴 的 な 現 象 は、　 LEG　 Iに お い て 諸 島 北 側 陸 棚 上 で 観 測 さ れ た 低 温 な 南 極 表 層 水
が、　 LEG　 IIに お い て は 高 温 な 水 に 入 れ 替 わ っ て い る こ と で あ る。 こ の 現 象 は 二 つ の 仮 説 を
促 す。 一 つ は 深 層 暖 水 系 の 沿 岸 湧 昇 で あ る。 塩 分、 密 度 、 溶 存 酸 素 お よ び 栄 養 塩 類 の 分 布
形 態 の 変 化 も、 こ れ を 支 持 す る。 も う 一 つ の 可 能 性 は、 諸 島 南 側 の プ'ランスフィルト"海 峡 北 側 水
域 を 流 れ る 深 層 暖 水 系 の 移 流 で あ る。 地 衡 流、 ブ イ 漂 流 お よ び 既 存 の 海 流 系 の 知 見 か ら 推















　　　　　 along　 a　 line　 of　 S(approxinately　61'W).
Fig.2:Geopotential　anomaly　 of
　 　 　 surface　 relative　 to　 the
　　　　　 surface　 and








Distribution　 and　 composition　 of　 particulate　 matter　 near　 the　 South　 Shetland
lslands　 during　 RV　 Kaiyo卜1aru　 cruise
塩 本 明 弘 、 永 延 幹 男 、 一 井 太 郎 、 石 井 晴 人(遠 洋 水 研)
A.Shiomoto　 M.Naganobu　 T.lchii　 H.lshii(NRIFSF)
Suspended　 matter　 was　 collected　 from　 surface　 in　 the　 l990/91　 austral
summer　 and　 analyzed　 for　 particulate　 organic　 carbon(POC),　 nitrogen
(PON),　 blogenic　 silica(BSi)　 and　 chlorophy日 　 a(Chl・a)・ 　 The　 concen-
tra七ions　 of　 these　 particulate　 matters　 and　 Chl・a　 were　 high　 in　 the
coastal　 waters　 north　 of　 Livingston　 lsland.　 POC/PON　 atomic　 ratio
was　 about　 4.2,　 BSi/POC　 atomlc　 ratio　 O.19　 and　 POC/Chl.a　 weight　 ratio
48.　 These　 results　 suggest　 that　 diatoms　 existed　 abundantly　 in　 this
area　 and　 had　 high　 productivlty・
[は じ め に]懸 濁 物 を 炭 素 、 窒 素 、珪 素 の 量
や それ らの 比 に て 評 価 す る こ と に よ り、 低 次
生 物 生 産 機 構 の 解 明 に 資 す る こ と が で き る。
こ れ まで 南 極 海 に お い て 様 々 な 懸 濁 物 に つ い
て の 研 究 が な さ れ て き た が 、 決 し て 十 分 な も
の で は な い 。 こ こ で は 、 水 産 庁 開 洋 丸 が1990
/91年 の 南 極 航 海(夏 季)で サ ウ ス シ ェ トラ
ン ド諸 島 周 辺 海 域 に お い て 観 測 を 行 っ た 際 に
得 る こ と が で き た懸 濁 物 に つ い て の 観 測 結 果
を 報 告 す る。
に 最 大 値 が み ら れ た 。 沖 合 域 に お い て も 高 く、
沿 岸 域 と の 間 に 有 意 な 差 は 見 ら れ な か っ た 。
0-50mの 積 算PONは0.62-2.2gN・rn-2であ り 、
そ の 水 平 分 布 は 大 ま か に はPOCと 一 致 し た 。0-
50mの 積 算BSiは0.26-5.3gSi・m-2であ っ た 。
リ ビ ン グ ス ト ン 島 北 側 の 沿 岸 域 に お い て 比 較
的 高 い 値 が み ら れ た が(3.3gSi・m－ 一2)、 キ
ン グ ジ ョ ー ジ 島 東 側 の 沿 岸 域 で は み ら れ な か
っ た 。 ま た 、 沿 岸 域 よ り も 沖 合 域 に 高 い 値 が
み ら れ 、 最 大 値 は エ レ フ ァ ン ト 島 北 西 側 の 沖
[方 法]海 水 試 料 は バ ン ドン 採 水 器 を 用 い て・ 合 域 に 見 ら れ た 。 リ ビ ン グ ス トン 島 北 側 の 沿
水 深0、10、30、50、100、150及 び200mの 合
計7層 か ら 得 ら れ た 。 試 料 は 採 水 後 直 ち に ろ
過 さ れ た 。 懸 濁 態 有 機 炭 素(POC)、 懸 濁 態
有 機 窒 素(PON)及 び ク ロ ロ フ ィ ルa(Ch1.a)
の 捕 集 に はWhatmanGF/ド(450℃で4時 間 加 熱
処 理 済)を 用 い た 。 生 物 体 珪 素(BSi)の 捕
集 に は ヌ ク レ オ ボ ア フ ィ ル タ ー(ボ ア サ イ ズ
0.6μm)を 用 い た 。 こ れ ら の フ ィ ル タ ー は 分
析 直 前 ま で 凍 結 保 存 さ れ た 。　 POCとPONは ヤ ナ
コCHNコ ー ダMT-5を 用 い て 測 定 さ れ た 。　 BSiは
Paasche(1973)　の 方 法 に 準 じ て 分 析 さ れ た 。
Chl.aは 蛍 光 法 に よ り 測 定 さ れ た 。
[結 果]0・ ・50mの 積 算Ch1.aは リ ビ ン グ ス ト ン
島 北 側 の 沿 岸 域 に お い て166mg・M-2と 他 で の
値(5.6-29mg・m-2)に 比 べ て 極 端 に 高 か っ
た 。0-50mの 積 算POCは2.2-8.4gC・m-2であ っ
た 。　 Chl.aと は 異 な り 、 リ ビ ン グ ス ト ン 島 の
北 側 に お い て の み 極 端 に 高 い 値 を 示 さ な か っ
た 。 こ こ で の 値 は7.5gC・M-2と 比 較 的 高 い 値
を 示 し た が 、 キ ン グ ジ ョ ー ジ 島 東 側 の 沿 岸 域
岸 域 に お い て は 懸 濁 物 、Ch1.aと も に 高 い 値
を 示 し た が 、 他 に お い て は 懸 濁 物 が 高 く と も
Ch1.aは 低 か っ た 。
次 に 懸 濁 物 の 組 成 比 に つ い て み て み る 。50
m以 浅 のPOC/PON比(原 子 比)は よ く 似 た 値 を
示 し た(5.3±1.4)。 一ー一方 、　 BSI/POC比(原
子 比)は 場 所 に よ り 大 き く 異 な っ た 。 リ ビ ン
グ ス ト ン 島 北 側 の 沿 岸 域 で は0.16-0.23と 比
較 的 高 い 値 を 示 し た が 、 キ ン グ ジ ョ ー ジ 島 や
エ レ フ ァ ン ト 島 の 沿 岸 域 で は 大 半 が0.06よ り
も 低 か っ た 。 ま た 、 沖 合 域 で も 多 く の 場 合
0.2～0.3を 越 す 高L、 値 で あ っ た 。 さ ら に 、
POC/　 Chl.a比(重 量 比)は リ ビ ン グ ス ト ン 島
北 側 の 沿 岸 域 で は37-62で あ っ た が 、 他 で は
151-753で あ っ た 。 こ れ ら の こ と か ら 、 リ ビ
ン グ ス ト ン 島 北 側 の 沿 岸 域 で は 珪 藻 類 が 豊 富
で あ り 、 比 較 的 活 発 な 生 産 が 行 わ れ て い る こ
と が 示 唆 さ れ る 。 ま た 、 他 の 場 所 に お い て 懸
濁 物 量 が 高 い に も 関 わ ら ずCh1.aが 低 か っ た
の は 何 故 な の か は 現 在 検 討 中 で あ る 。
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STUDY OF UNDERWATER SPECTRAL IRRADINCE USING MER-1032 IN THE WATERS AROUND 
         THE SOUTH SHETLAND ISLANDS DURING RV KAIYO MARU CRUISE 
   1 2 1 2 
    Kedarnath Mahapatra,Satsuki Matsumura,Yoshihiro Okada,Haruto  Ishi, 
    2 2 
                        Taco Ichi and Mikio Naganobu 
     1)School of Marine Science & Tachnology,Tokai University,Shimizu. 
     2)National Research Institute of Far Seas Fisheries ,Shimizu.
Primary optical measurments for the remote sensing of ocean color are 
upwelling(nadir)spectral radiance Lu and the upwelling spectral irradince Eu and 
the downwelling spectral irradince Ed,all as a function of depth Z.These 
measurements were  recorded-for various depths from surface to 100 m. depth in 
the waters around the South Shetland Islands at 19 stations during RV Kaiyo Maru 
Cruise(November,1990-March,1991)using an irrdiance meter(MER-1032),which can 
measure Eu and Ed at the same time covering a 400-700-nm spectral range.The data 
were recorded centred at  410,441,465,488,520,540,565,589,625,671,683 and 700 nm. 
However under the present study the upwelling radince data at 441,520 and 565 
nm from  15 stations are considered for 4 modes of empirical equations through 
least squares regression analysis using log-transformed surface pigment 
concentration(chlorophyll a + phaeopigment) and upwelling radiance ratios at two 
 wavelengths.The coefficient of determination and standard error of estimate are 
presented in Table 1. Relatively tighter fit found in regression with ratios 
Lu441/Lu520 and Lu441/Lu565 can be attributed to the low surface pigment 
concentration (  .1.0  ug/1) recorded at almost all stations.It can be concluded 
from the relationship between the above two ratios and pigment concentratins 
that the specific  bio-optical algorithms recommended by earlier investigators 
for case I water with reference to low level of pigment concentrations are 
applicable to the region covered during the Kaiyo Maru Cruise.
An attempt is made to develop an algorithm for estimating K at 488  nm and 520 nm 
from the ratio of inherent upwelling radince at 441 nm and 565 nm. A least 
squares regression analysis was performed for  K488,K520 and pigment 
concentration.The result of these analyses are shown in the following 
figures. Due to unavailability of good quality radince data upto 5 m depth the K 
computation was made over the depth interval from 5m and 30m and avarage pigment 
concentration over the same depth interval are correlated with K488 and 
K520.Although the regressions show  some meaningful relationships,they are 
not conclusive for indirect estimation of pigment concentration from K.
 Table.1 
Ratios log A -B  r^2 s 
  Lu441
1   
 Lu565
 Lu520 
2   
 Lu565
 Lu441 












 2.079 0.59 0.24
   -.4 
      0 0.1 0.4 a, 0.4 0.7 .0 .7 0.0 0.11  1 -33 -La .1.7 .1.0 -LI 
 Log(Lu441/Lu565)l.~~Km488 
 K(488)=0.125(Lu4.1/Lu465)"-1.326+0.022 
 r"2 = 0.70 s = 0.17
       0 41 O.i 0.3 0.4 CO CO 0.7 CO CO 1 
 Log(Lu441/Lu565) 
 E(520)=0.080(Lu441/Lu565) 
  2 = 0.54 s = 0.22
 K(488)=0 
 K(520)=0 




 BIO-OPTICAL STUDIES IN SOUTH-WEST ATLANTIC SECTOR OF 
                     ANTARCTIC OCEAN 
   1 2 1 
   Kedarnath  Mahapatra,Satsuki  Matsumura,Yasuhiro Sugimori, 
      1 2 
                  Yoshihiro  Okada and Taro Ichi
 1)School of Marine Science & Technology,Tokai  University,Shimizu. 
2)National Research Institute of Far Seas Fisheries,Shimizu
Spectral measurments of upwelling irradince (Eu) and downwelling 
irradiance (Ed) were conducted by Kaiyo Maru Cruise during 5th 
Antarctic Expedition  (October,1987-March,1988) in South Atlantic 
sector of Antarctic  -ocean.The measurements were made from surface 
to  100m depth at 40 locations using a underwater spectral 
irradince meter  (MER-1010).Each irradiance is measured in the 
spectral range between 400 nm and 700nm centered at 
410 ,441 ,465 ,488 ,520 ,540 ,560 ,589 , 633 ,671 ,683 and 694nm. 
Observations affected by ship shadow and sensor tilt due to 
stormy weather were removed from the data set and finally 35 
stations were considered for the present study.The measurements 
of chlorophyll a and its associated phaeopigment for 
corresponding stations were made  fluorometrically.From Eu and Ed 
the irradince reflectance(R) defined as  R(A)  =  Eu00/  Ed(T) was 
 computed.Under the present study 3 modes of empirical equations 
 are attempted through least square regression analysis using log-
transformed surface pigment  concentrations(chlorophyll a + 
 Phaeopigment) with upwelling irradince ( Eu) and irradince 
 reflectance(R) ratios observed just below the sea surface at two 
wavelengths.The summary of these regressions are presented in the 
following  Table.These results show the coefficient of 
 determination(r^2) found from irradiance reflectance ratios are 
invariably higher than that of the upwellig irradince ratios.This 
may be due to fact that the changes in the value of upwelling 
irradiance is not only due to the pigment concentration 
variations,but also changes with changing global solar irradiance 
on the sea surface when the solar zenith angle changes.These 
changes with Eu due to change in solar  irradiance are unwanted 
and can be removed if  pigment algorithms are developed in terms 
of  reflectanceLPCXi  ,),10=R(N)/R(NiMbecause this is independent 
of such unwanted  variations.Since the solar zenith angle over 
Antarctic region is large it is preferable to develop 
pigment algorithms in terms of  reflectance.RelativelY lower  r^2 
values found from the present analysis compared to the values 
reported by earlier investigators for different waters at 
different geographical locations are attributed to very high 
pigment concentrations at some stations and the time lag between 
Eu and Ed data collection.
 Bio-optical Algorithm Summary :
1
2
















 Eu520/Eu560 0.638 -3.74 0.41
3
R520/R560 0.623 -4.15 0.47
Pigment 
Number
 range:0.13-22.18  µg/m^3 
of  observations:  35
 -  39  -
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開 洋 丸 に よ る サ ウ ス シ ェ ト ラ ン ド 諸 島 周 辺 海 域 に お け る
栄 養 塩 、 ク ロ ロ フ ィ ル 等 の 分 布 に 関 す る 研 究
Distribution　 of　 nut,rients　 and　 chlorophyll　 a　in　the　waters　 around　 the　 South　 She七land　 lsIands　 during
RV　lくai　o　Maru　 cruise.
石 井 晴 人 ・一 井 太 郎 ・永 延 幹 男(遠 洋 水 研)・ 小 森 弘 治(東 海 大)
H.　Ishii,　 T.　 lch日,　 M.　Naganobu　 (NRIFSF),　 and　 k.　1〈omori　(Tokai　 Univ)
Nutrients　 (nitrate,　 ni七1'ite,　 ammonia,　 phosphate,　 and　 silicate),　 chlorophyll,　 and　 phaeopigments
concenもra七ions　 around　 the　 South　 She七land　 lslands　 were　 analy2ed.　 Nitrate,　 phosphate,　 and　 silica七e
concent,rations　 rapidly　 increased　 a七　20-40n.m.　 off　 the　 lslands,　 and　 high　 values　 were　 observed　 around
the　 lslands.　 Chlorophyll　 concen七rations　 were　 high　 in　 northern　 waters　 off　 七he　 Livingston　 lsland,
however,　 nitrate,　 phospha七e,　 and　 ammonia　 concentrations　 were　 low　 in　 the　 wat,ers.　 Active　 uptake　 of













































































オ ン グ ル 海 峡 海 底 泥 中 の 色 素 のLC　 --　MS
Determination　 of　 pigments　 in　 the　 sediments　 of　 the　 Ongul　 Strait　 by　 LC-MS.
亀 山 紘(石 巻 専 修 大 う,佐 々 木 洋(石 巻 専 修 大),森 脇 喜 一(極 地 研)
H.　 Kameyama　 (Senshu　 Univ.),　 H.　 Sasaki　 (Senshu　 Univ.),　 K.　 Moriwaki　 (NIPR)
We　 attempted　to　 determine　phytoplankton-derived　 pigments　 in　 marine　 sediments
of　 the　 Ongul　 Strait,　 Antarctica,　wi h　 a　 high　 performance　liquid　 chromatography
(HPLC)　 and　 a　 liquid　 chromatography-mass　spectroscopy　 (LC-MS).　 Solvent
extraction　 with　 90%　 acetone　 was　 most　 effective　for　 th separation　of　 pigments.
The　 chromatographic　pattern　 of　 the　 isolated　 pigments　 revealed　 the　 presence
of　 at　 least　 7　 different　fractions.　 These　 fractions　 were　 characterized　using
FAB　 mass　 spectrometric　analysis.
海 氷 域 に お い て,植 物 プ ラ ン ク トン や氷 中
微 小 藻 類(ア イ ス ア ル ジー)な ど の 表 層 か ら
海 底 へ の 堆 積 過 程 を 調 べ る た め に,植 物 由 来
の 色 素 に 注 目 し,そ の 組 成 解 析 を 行 っ た.し
か し植 物 由来 の 色 素 類 は 堆 積 後,分 解 や化 学
的 な 変 化 に よ り,生 体 の 色 素 組 成 と は 大 き く
異 な っ て い る と され て い る.そ こ で 最 新 の 分
析 法 の一 つ で あ る,高 速 液 体 ク ロ マ ト グ ラ フ
ィー 質 量 分 析 計(LC-MS)を 用 い,種 々
の 堆 積 物 中 の 色 素 の 抽 出,分 離,構 造 解 析 を
試 み た.こ れ はLC-MSに よ る 色 素 分 析 の
予 備 的 実 験 で 得 られ た 結 果 を 元 に し た,技 術
的 諸 問 題 に 関 す る報 告 で あ る.
実 験 に 使 用 し た 試 料 は、 オ ン グ ル海 峡 底 泥
の 表 層 堆 積 物 で あ る.分 析 対 象 と した 色 素 類
は ク ロ ロ フ ィ ル お よ び そ の 分 解 生 成 物 で あ り,
そ れ ら の 溶 媒 抽 出条 件,高 速 液体 ク ロ マ トグ
ラ フ(HPLC)に よ る分 離 条 件,お よ び 液 体 ク ロ
マ トグ ラ フ ー 質 量 分 析 計(LC-MS)　 に よ る構 造
解 析 に関 す る 検 討 を 行 っ た.
[方 法]底 泥 試 料5.Ogを ア セ トン ー メ タ ノ ー
ル 系 の 溶 媒 で 抽 出 し,そ の 抽 出 液 の 可 視 吸 収
ス ペ ク トル を 測 定 した.ま た,逆 相 分 配 カ ラ
ム(ODS)　 を 用 い たHPLCに よ り抽 出 液 中 に 含 ま
れ る植 物 色 素 の 分 離 を 行 っ た.さ ら に,色 素
成 分 の 構 造 解 析 に は フ リ ッ トFAB　 イ オ ン化 法
に よ る　LC-MSを 使 用 し た.
[結 果]1.抽 出 溶 媒 の 検 討:抽 出 液 の 可 視 吸
収 ス ペ ク トル に は410nmと665nmに 植 物 色 素
に 由 来 す る特 徴 的 な 吸 収 帯 を も っ.こ れ ら の
吸 収 帯 の 強 度 か ら ク ロ ロ フ ィ ル色 素 分 析 用 抽
出 溶 媒 に つ い て 検 討 した 結 果,抽 出 率 は90%
ア セ ト ン>90%メ タ ノ ー ル>50%ア セ トン 〉
メ タ ノ ー ル 〉 メ タ ノ ー ル ー ア セ ト ン(1:1)の
順 に 低 下 した.色 素 の 溶 解 度 と 試 料 中 に 含 ま
れ る 食 塩 の 溶 解 度 が 抽 出 率 に影 響 を 及 ぼ す も
の と考 え られ る.ま た,抽 出時 間 変 化(1-5時
間)に 対 す る抽 出 率 に 大 き な 相 違 は 認 め ら れ
か った が,吸 収 ス ペ ク トル に は,わ ず か に 変
化 が 認 め られ た.抽 出 過 程 に お け る色 素 の 変
化 に よ る もの か は,判 断 が 難 しい.そ こ で,
抽 出 後 の ス ペ ク トル の 経 時 変 化 を 測 定 し た が
3日 間 室 温 で 放 置 して も ス ペ ク トル 変 化 は 認
め ら れ な か った.　 2.　HPLC分 離 条 件:　 LCで は
通 常,ク ロ マ ト グ ラ ム の 分 離 向 上 の た め に 移
動 相 に 無 機 塩 類 が 添 加 され る が,　 LC-MS　 のF
ABイ オ ン化 法 で は,無 機 塩 濃 度 が 高 い と,試
料 の イ オ ン化 効 率 の 低 下 と スペ ク トル 強 度 の
S/Nの 低 下 を 引 き 起 こ す.そ こ で,メ タ ノ ー
ル ー 水 系 の 移 動 相 へ 無 機 塩,有 機 塩 を 添 加 し
て 分 離 効 率 へ の 影 響 を 検 討 した.そ の 結 果,
95%メ タ ノ ー ル を 移 動 相 と して　 5mmol程 度 の
食 塩 の 添 加 や,3%程 度 の ピ リジ ンの 添 加 で 分
離 効 率 が 高 め ら れ,　 FAB　 イ オ ン化 に も影 響 を
与 え な い こ と が わ か っ た.
3.　LC-MSに よ る構 造 解 析:マ ス ス ペ ク トル に
は マ ト リ ッ ク ス と して 移 動 相 に 加 え る グ リセ
ロ ー ル ピー ク と ナ ト リ ウ ム 由 来 の ピー ク が 観
測 され る.色 素 由 来 の 分 子 イ オ ン ピー ク 強 度
は弱 い が,m/z279に フ ィ チ ー ル 基(-C2eH3g
)に 由 来 す る フ ラ グ メ ン ト ピー ク が 強 く観 測
さ れ た.こ の も の が 抽 出 過 程 で 分 解 生 成 し た
も の で あ る か ど うか に っ い て も 十 分 に 注 意 す
る必 要 が あ る が,こ の 点 を 含 め 構 造 解 析 の 詳
細 に 関 して 現 在 検 討 中 で あ る.
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南極 海氷 下生 態 系 にお け るphosphatase活 性
とその 温 度 依存 特 性
Phosphatase　 activity　 under　 the　 Antarctic　 fast　 ice　 with　 special
reference　 to　 七emperature　 dependency
松田 治(広 島大 ・生物生産)石 川慎吾(高 知 大 ・理)川 口弘一(東 大 ・海洋研)
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南 極 海 氷 下 の 海 水 は 周 年 そ の 氷 点 一1° ～
-2℃ に 近 い き わ め て 低 い 温 度 に 保 た れ て い
る。 こ の よ う な 低 温 下 で の 有 機 物 の 分 解 速 度
な ら び に 有 機 物 の 分 解 に 関 わ る 酵 素 の 活 性 は
南 極 海 氷 下 生 態 系 に お け る 物 質 循 環 の 様 相 を
知 る 上 で 重 要 で あ る が,具 体 的 な 知 見 の 蓄 積
は 極 め て 不 十 分 で あ る。 我 々 は 既 に 海 氷 下 の
各 種 天 然 有 機 物 の 一1.5℃ に お け る 分 解 実 験 結
果 に っ い て,ク ロ ロ フ ィ ル や 有 機 炭 素 の 分 解
速 度 が 温 帯 域 の 有 機 物 分 解 速 度 の 温 度 依 存 性
か ら 推 定 さ れ る よ り も か な り 速 い こ と を 報 告
し た　(Matsuda　 et　 a1.　 1986)。 　 こ こ で は 天 然
海 水 中 で 有 機 態 リ ン の 分 解 無 機 化 を 司 る
phosphatase活 性 の 測 定 と そ の 温 度 依 存 性 の 検
討 結 果 に っ い て 報 告 す る。 な お,こ の 研 究 は
JARE--　 BIOMASSの 一 環 と し てJARE-25越 冬 時 に 昭
和 基 地 で 実 施 さ れ た も の で あ る。
[方 法]海 水 中 のphosphatase活性 は 昭 和 基
地 付 近 のSt.1,2で バ ン ド ン 採 水 器 に よ り 海
氷 下 各 深 度 層 よ り 採 取 し た 海 水 の ミ リ ポ ア フ
ィ ル タ ー(HA)ロ カ 液 に っ い て 測 定 し た。
phosphatase活 性 の 温 度 依 存 性 は 海 水 の 他,ネ
ッ ト プ ラ ン ク ト ン,セ デ ィ メ ン ト ・ ト ラ ッ プ
で 捕 集 し た 沈 降 物,表 層 堆 積 物 に っ い て も 検
討 し,実 験 温 度 は20,10,5,1,0,-1.5
℃ と し た。　 phosphatase活 性 の 測 定 は 試 水 に
p-nitrophenylphosphate　(　pNPP)　 を 基 質 と し
て 加 え,　 tris　 butterを 加 え た 後,一 定 時 間 後
に 生 成 す るp-nitropheny1の吸 光 度 を 波 長397
nmで 測 定 す る 方 法 に よ っ た。
[結 果 お よ び 考 察]海 氷 下 溝 水 中 の
phosphatase活 性 の 鉛 直 分 布 はSt.2で は 海 氷
直 下 と 海 底 付 近 で 中 層 よ り も や や 高 か く,一
方 海 峡 部 のSt.1で は 鉛 直 的 変 化 は 小 さ か っ た。
こ れ ら の 変 化 は 懸 濁 物 濃 度 を は じ め と す る 海
況 要 素 の 鉛 直 変 化 に よ く 対 応 す る も の で あ っ
た。 こ の 活 性 の 温 度 依 存 性 に っ い て,こ の 酵
素 の 活 性 は10～20℃ に 比 べ て10℃ 以 下 で は や
や 低 下 す る も の の 温 度 の 低 下 に 伴 う 活 性 の 低
下 率 は あ ま り 大 き く な か っ た。 ネ ッ ト プ ラ ン
ク ト ン に 付 随 す るphosphatase活 性 の 温 度 特 性
は 海 水 と ほ ぼ 同 様 で あ っ た。 沈 降 物 の 活 性 は
20℃ か ら10℃ に か け て は 低 下 せ ず,10℃ か ら
0℃ に か け て や や 低 下 し た。 こ れ ら の 温 度 特
性 か らphosphatase活 性 は 一 般 に 海 氷 下 の 低 温
条 件 で も 極 端 に は 低 下 し な い こ と が 分 か り,
こ の 酵 素 系 は 低 温 条 件 に 適 応 し て い る も の と
考 え ら れ た。 温 度 一 活 性 曲 線 の 形 か ら こ の 酵
素 は 海 氷 下 でpsychrophilicとい う よ り も
psychrotrophic　 (facultatively　 psychro-
philic)な 性 状 を 示 す と い え る。
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南 極 海 域 の 植 物 プ ラ ン ク トン は 低 温 環 境 に適 応 し て い る か?
　 　 　 Do　 phytoplankton　 in　the　Antarctic　 Ocean　 adapt　 to　the　cold　 environment?
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生物 が そ れ 自身 の生 息 す る環 境 温 度 に適 応
して い るか ど うか を 判 断 す る こ とは きわ め て
難 しい こ とで あ る.と い うの は,生 理 的 諸 性
質 に と ど ま らず,そ の 判 断 材 料 は 形 態,生 態
な ど さ まざ まな 性 質 まで も 考 えに 含 め る こ と
が 可 能 で あ るか らで あ る,
自然 淘 汰 は …一般 に生 物 の 生 長 速 度 を 最 大 に
す る よ うに 働 い て きた わ けで あ るか ら,も し
低 温 で速 い 生 長速 度 を もっ もの が い れば,そ
の 生 物 は 低 温適 応 して い る とみ な して よ いで
あ ろ う.極 域の 生物 の 生 長速 度 に関 す る 研究
は 脊 椎 ・無 脊 椎 を問 わ ず,主 に海 産 動物 を対
象 と して 盛 ん に 行 わ れ て き た.そ れ らに 見 ら
れ る事 実 は,進 化学 的 時 間 の 経 過 の 中 で,極
寒 の 環 境 に棲 む の に 適 した 代 謝 機 能 の適 応的
変 化 が 見 られ る もの の,成 長 そ の もの は … 般
的 に穏 や か で あ る とい うこ とで あ る.
植物 プ ラ ン ク トン に と っ ての 南 極 海 域 は,
結 局 の と こ ろ,水 温 の 低 さが そ の 生 長 を 抑 制
し,グ ル ー ミ ン グ時 の 現 存 量 さ え も充 分 に満
ち足 りた 他の 環 境 要 因 か らは 予 想 され な いほ
ど 低 く抑 え られ て い る こ との 説 明 と し て も っ
とも ら しい と い う結 論 に 今 日で は 至 っ て い る
よ うに 思 わ れ る.
我 々 が 植 物 プ ラ ン ク ト ン の 光 合 成 速 度 を 測
定 す る 際,も っ と も よ く 用 い る 方 法 は14C法
で あ る.こ れ は あ く ま で も 環 境 水 中 か ら 細 胞
内 へ のCの 取 り 込 み を あ ら わ す も の で あ り,
生 長 そ の も の で は な い が,非 同 調 的 分 裂 を し
て い る 定 常 状 態 を 現 場 に あ て は め る な ら ば(
V・Q・ μ ・Q)こ こ でVは 物 質 の 比 取 り 込 み 速 度,
μ は 比 生 長 率,Qは 細 胞 内 持 ち 分),μ ・Vと
み な し て よ い で あ ろ う.
こ こ で は,1983～1984年 に か け て 行 わ れ た
白 鳳 丸 の 航 海 中,表 面 海 水 を 採 取 し,温 度 を
さ ま ざ ま に 変 え て 光 合 成 速 度 を 測 定 し た 結 果
に っ い て 考 察 す る.測 定 海 域 は 南 極 海 に 限 ら
ず,オ ー ス ト ラ リ ア 周 辺 の 亜 熱 帯 海 域 に 至 る.
結 果 は,南 極 前 線 以 南 の い わ ゆ る 南 極 海 域 の
群 集 だ け に 温 度 上 昇 に よ るlaC取 り 込 み の 上
昇 が 見 ら れ た,こ の こ と に つ い て さ ま ざ ま な
解 釈 が で き よ う が,こ こ で は 酵 素 反 応 系 の 活
性 の 変 化,細 胞 内 持 ち 分 の 変 化 な ど に 言 及 し
て 議 論 す る.
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NANNOPLANKTON IN AUSTRAL SUMMER IN GREAT — WALL 
KING GEORGE  ISLAND,  ANTARCTICA
BAY,
Chen BO 
Polar Research Institute of  China,. 451 Shangchun road, Shanghai 200129
   The  Great—Wall Bay is a approximate  U  —  shaped bay near the Great  —  Wall 
 Station, with its greatest depth of 35 m. Water samples were taken from ten selected 
surface sites and different layers of two sites which one is 35 m depth in the  Great— 
Wall  Bay, one (62°  12.  0878 S, 58° 55. 9651W) is 80 m depth in Ardley Bay from 
22 January to 8  February,  1991. The present studies  focus on the  morphology and 
distribution of the loricate Choanoflagellates and siliceous cysts. The  concentration 
and distribution of  chlorophyll—a of the water column and the nannoplank-
ton were investigated by  spectrophotometric method. The relationship between the 
chlorophyll — a of the nannoplankton and the total was also discussed. The results 
show that the concentration of the total chlorophyll—a ranged from 0. 65 to 5. 57 
 mg  /m3. The concentration of the nannoplanktonic chlorophyll—a ranged from 0. 36 
to 1.  84mg  /  m3 . The ratio of  chlorophyll—a content of the nannoplankton and 
the total ranged from 27.  4% to 60.  3% with an average value of 44.  8%.






　 　 　 　 　 　 Distribution　 of　 bacterioplankton,
　 　 　nanoplankton　 and　 microzooplankton　 at
surface　 in　 the　 Southern　 Ocean　 in　 March,
the
l991.
石 山 道恵 ・広海 十朗 ・門 田 定 美(日 大農 獣 医)、 谷 村 篤(極 地研)




microzooplankton　were　 sampled　 at　 the　 surface　 water　 in　 the　 Southern　 Ocean,　 Harch,　 1991.　 The
average　 abundance　 and　 biomass　 of　 HNP　 were　 1.02x102cells/ml　and　 O.3104mgC/m3,　and　 the
average　 of　 ANP　 vas　 5.8x102cells/皿1.　Bacterioplankton　appeared　 in　 104cells/ml　 order.　 The
abundance　 of　 microzooplankton　ranged　 102-103ind./1,　and the　 most　 important　 constituent　was』
naked　 ciliates,　 which　 was　 followed　 by　 tintinnids.
【は じめ に 】 南 極 海 外 洋 域 の 表 層 にお け る　micro-
bial　 loopの 役 割 を評 価 す る と い う 目 的 で 、　JARE32航
海 の 復 路 上 にお い てbacterioplankton、 　従 属 栄 養 性
ナ ノ プ ラ ン ク トン(HNP)、 独 立 栄 養 性 ナ ノ プ ラ ン ク ト
ン(ANP)、 お よびmicrozooplanktonを 採 集 し 、 そ れ ぞ
れ の 分 布 、 サ イ ズ組 成 に つ い て 新 た な 知 見 を 得 た 。
今 回 は 、 こ れ らの 知 見 の う ち 東 航 航 路 上 の も の に つ
い て 報 告 す る 。
【材 料 と 方 法 】 試 料 海 水 は 、　JARE32航 海 の 復 路 上
(Stns.1～12、64°S,47宅 ～62S,115宅)に お い て 、
1991年3月5日 ～ 同 年3月11日 の 間 、 「し らせ 」 の 表 面
海 水 モ ニ タ リ ン グ シ ス テ ム を 用 い て 水 深 約8mか ら 採
水 さ れ た 。　HNP及 び 、　ANPは 、 試 水 を グル ター ル ア ル
デ ヒ ド(GA)最 終 濃 度2%で 固 定 し、　DAPI・FITC染 色 し て 、
孔 径1.0μmのNuclepore　 filter上 に 濾 過 捕 集 し た も
の を 溶 射 蛍 光 顕 微 鏡 下 で観 察 し た 。　bacterioplank-
tonは 試 水 を ル ゴ ー ル 酢 酸 溶 液1%で 固 定 し、　DAPI染 色
を 施 し て孔 径0.2μ 皿のNuclepore　 filterに 濾 過 捕 集
し た も の を 溶 射 蛍 光 顕 微 鏡 を 用 い て 計 数 し た 。 ま た 、
micro-zooplanktonは1%ルゴ ー ル 酢 酸 溶 液 で 固 定 し た
試 水 を 沈 澱 濃 縮 し、 倒 立 顕 微 鏡 を 用 い て 計 数 し た 。
.HNP、 　ANP細 胞 の 生 物 量 は、　Logi。C(pg)=O.94Logi。
[cell　 volume　 (μms)]-0.60(Eppleyeta1.1970)を、
bacterioplankton　 }こ1ま　0.087PgC・cm-3　 (Ferguson
and　 Rublee　 l976)を 使 用 し、 ま た 、　microサ イ ズ の
protozoanは80fgC・ μm"3　 (Garrison　 1989)を 用 い て
生 物 量 に換 算 し た 。
【結 果 な らび に 考 察 】Stns.1～12で 得 られ たHNP、
ANPの 出 現 密 度 の 範 囲 な らび に 平 均 値 は をTable　 1に
示 す 通 り で あ る 。 こ れ らの 値 はJARE31の ル ゴ ー ル 固
定 サ ン プ ル よ り得 られ た 値 よ りも 約IOiオ ー ダ ー 高 い 。
JARE32に お け るHNPの 出 現 数 は主 に5μm以 下 の 面 分 に
モ ー ドが あ り 、 ま た 、 エ リ鞭 毛 虫 類 が 出 現 数 の7～
40%の 割 合 を 占 め て い た 。　HNPの 生 物 量 は 、0.0065～
0.6138mgC/m3(平 均0.3104mgC/m3)で あ っ た 。　bacte-
rioplankton、 　microzooplanktonのSしns.1,5,8にお け
る 出 現 数 をTable　 2に 示 す 。　bacterioplanktonの 出 現
数 の オ ー ダ ー はJARE31　 と そ れ ほ ど 変 わ ら な か っ た 。
microzooplanktonの 構 成 群 は 同 じ 南 極 海 水 域 で も 場
所 に よ っ て 異 な る がnaked　 ciliatesが 最 も 多 か っ た 。
固 定 液 の 違 い に よ る ナ ノ プ ラ ン ク トン の 計 数 値 へ の
影 響 を 試 験 し た 結 果 、 ル ゴ ー ル 酢 酸 固 定 に よ る 計 数
値 はGA固 定 の も の に 比 べ て 約1/2少 な くな る こ と が 明
らか に さ れ た 。 従 っ て 、 ナ ノ プ ラ ン ク ト ン の 出 現 数
に は 大 き な 経 年 変 化 の あ る 可 能 性 が 示 唆 さ れ る 。
【謝 辞 】 サ ン プ ル を 採 集 し て 下 さ っ た 倉 持 氏 に 厚 く
謝 意 を 表 し た い 。
Table　 1.　 Abundance　 of　 HNP















St.1 3.0 2276 79 0
St.5 7.8 2925 166 7
St.8 4.9 819 33 9
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ブ リ ッ ツ 湾 に お け るCalanoides　 acutusお よ びCalanus　 propinquusの 生 態
1.垂 直 分 布
Ecoiogy　 of　 Calanoides　 acutus　 and　 Calanus　 propinquus　 　in　 the　 Prydz　 Bay,
　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　 Antarctica
　　　　　　　　　　　　　　　　　　I.　Vertical　 Distribution
谷 村 篤(極 地 研)、 渡 辺 詩 子(東 海 大)、 　Hosie,　 G.、　Nico1,　 S.　(豪 州 南極 局)、 久 保 田 正(東 海 大)
　 　 　 　 A.　Tanimura　 (NrPR),　 U.　Watanabe　 Crokai　Univ.),　Hosie,　G.,　Nicol,　S.　(Antarctic　 Division)
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 and　T.　Kubota　 (Tokai　Univ.)
Vertical　 distributions　 of　 the　large　 copepods　 Caianoides　 acutus　 and　 (フalanus　 propin(IUUs　 were　 investigated　 in　 the
Prydz　 Bay　 region　 in　January/Febmary　 1991・ 　The　 population　 of　C.　acutus　 consisted　 mainly　 of　CV　 and　 adult　 females
and　 they　 are　concentrated　 below　 l10m　 at　oceanic　 station・ 　 C.　 acutus　 was　 found　 in　small　 numbers　 throughouuhe
water　 column,　 but　 the　 population　 was　 reladvely　 abundant　 below　 240m　 at　shelf　 stadon.　 Adult　 females　 of　 C.
propinqμ μswere　 abundant　 in　thesurface　 layer　and　 CI　 to　CV　 wene　 concentrated　 at　110m　 at㏄eanic　 Station.　 At　 shelf
station,　 CI　 to　CIII　 of　C.ρroρ 加gμ μs　were　 highly　 concentrated　 in　upper　 l20m,　 but　 CIV　 to　aduhs　 were　 found　 below
120m.　 These　 results　 suggested由at　 the　descent　 of　C.　 acutus　 to　deep　 water　 had　 already　 s倣ed　 over　 both　 the　oceanic
and　 shelf　areas,　 while㏄eanic　 population　 of　C.　propirulμUS　 had　remained　 yet　within　 thesurface　 layer　 ln　late　January
in　the　Prydz　 Bay.
オース トラ リア南極局 との共同観測 の一環 と し
てオース トラ リア南極観 測船 オー ロラ オース トラ
リスに よるイ ン ド洋区 に位 置す るブリッツ湾域 での プ
ランク トン調査 を実施 し、得 られた試 料か ら、 夏
季 の本 湾 におけ る上記2種 のカイアシ類の生態 に
つ い て の 若 干 の 知 見 を得 た 。 本 報 告 で は 、
Calanoides　acutUsお よびCalanus　propinquusの 垂直分
布 につい て述べ る。
〈材料お よび方法 〉動物 プランク トンは、990191
年 のオーロラオース トラ リス6次 航海 に よるフ'リフフ
湾域調査期 間中、76°30E線 上に設 けた5観 測点 に
おい て1991年1月31日 一2月3日 の間 、ツイ ン型MTD
(口径56cm,目 合0.33mmお よび0.11mm)に よる6
一 ユ1層 の 同時水平採 集 に よっ て得 られた。本研
められていた。
垂 直分布:Stn.38で 見 いだされたC.　cutus個 体 群
の大 部分 はCVお よび成体 か らな り、　CVは110m層
で、 また成体 は250m層 でそれぞれ最 も卓 越 して 出
現 した。　CIお よびCHの 個体 は全 く見いだ されず、
CIIIお よびCIVの 出現 も極 めて少 なか った。Sm.42
におけ るC.　acutusの 出 現個 体数は少 な かったが 、
CIを 除 くすべ ての コペポ ダイ ト期 の個体 が見 られ
た。 この うちCH-CIVは240m層 に、 またCVは300
m層 にそ れぞれ多 く出現 した。 また、成 体 は300m
層 にのみ 出現がみ られた。
C.propiflquusは 、Stn.38お よびStn.42の いずれ
の点 にお いても、CIか ら成体 にい たるす べての コ
ペポダイ ト期の個体 が見いだされ た。Stn.38で は、
究 で は この う ち 大 陸 棚 内 外 のSm.38(66°OrS,CI-CVは110m層で最 も多 く、成体 は表層 で最 も多
76°26「E;水深2900m)お よびStn.42(68°04'S,76°28'E;
水深455m)の2点 で 目合0.33mmネ ッ トで得 られ た
試料 を用いた。
〈結果 〉海洋 環境:CTDの データーによれば、プ
ilッツ湾沖 のStn.38は 、50-200m層 に水温極小層 がみ
られ、その下層 で0℃ 以上の比較的高塩分 で均 質 な
海水 が存在 し典型 的な夏季 の南極海の海洋構 造 を
示 してい た。一方 、大 陸棚上のSm.42は 、50m以
浅 に海氷の 融解 に よっ ても たら された とお もわ れ
る一1°C以上、33.0°/。。以下 の海水 がみ られ たが、 そ
れ以深 では底層 までほ ぼ結 氷点 に近 い低 冷水 で 占
かった。Stn.42で は、概 ね若令群(CI-CIIDは120m
以浅 で、 また、老令群(CIV－ 成 体)は120m以 深で そ
れぞれ多 く見いだ された。
以上の結果か ら、　c.　acutusl固体群 は1月 下旬 に は
す でにブリッツ湾全域 にわ たって深層へ の移動が始 ま
っている ら しい ことが うかが え る。一方 、大陸棚
上のC.　propinquus個 体群 の うち、若令群 はま だ表
層 域に留 まっているが、老令群 はC.　acutusと 同様 こ
の時期すで に深層への移動 が始 まっている らしい。




プ リ ッ ッ 湾 に お け るCαlanoidesacutusお よ びCα1αnuspropinquusの 生 態
II.卵 巣成 熟度 お よび消化 管 内容物
Ecology　 of　　Calanoides　 acutus　 and　 Calanus　 propinquus
　　 　　　 　　 　 in　 the　 Pridz　 Bay,　 Antarctica
　 　 　 　 　 　 　 II.　Gonad　 maturity　 and　 gut　contents
渡辺詩子(東 海大)・ 谷村 篤 ・渡辺研太郎(極 地研)・
G.　Hosie・ 　S.　Nicol　 (豪州南極局)・ 久保田 正(東 海大)
U.Wa伽abe　 (Tokai　 Univ.),　 A.　Tariiinura,　 K.　Watanabc　 (NIPR),
G.　Hosie,　 S.　Nicol　 (Antarctic　 Division)　 and　 T.　KubOta　 (Tokai　 Univ.)
Gonad　 maturity　 and　 gut　contents　 of　hcrbivorous　 Antarctic　 copcpOds,　 Calanoides　 acu'μsandCalanuspropinquus,　wc陀
、t、died　i・　the　Pryd・ 　B・y　 i・　J・nua・y　 l991.　 Ad・h　 f・ma1… 　 fC.　 ・・脇w…f・undf・・m250m・4101 and550m1・y・・s
and　 were　 all　in　spcllt　 sta【e　which　 had　 shcd山eir　 cggsコ11eir　 gut　 was　 empty　 alld　re加gresscd.　 Adult　 females　 of　 C.
pr・吻9・lisw・ ・ef・undth… 　 gh・ ・ωle・w・t・ ・c・1・m・ ・F・m・1…fC・ ρ・・μ ・卿wi山 ・ipeg・lladd・minatωi・血eupPe「
55m,　 while　 a　.high　 proportion　 of　immature　 and　 scmi-ripc　 fcmalcs　 was　 found　 betw㏄n110m　 and　 250m.　 Spent　 femalcs
occurred　 il1　30m　 layer　and　 bclow　 l10m　 and山eir　 proportion　 increascd　 wi山dcpth.　 All　of　C.　propinqμws　 females　 except
for山ose　 in　spcnt　 state　had　 microalgae　 (mostly　 pcnnate　 diatoms)　 in山cir　 gut.　 Thcse　 resul【s　suggcsted　 that　 C.　 ac""∬
was　 already　 ill　overwintering　 condhion,　 whcreas　 C.　prOPinqUUs　 was　 st川activcly　 fccdillg　 in　this　pcriod.
【は じ め に 】 オ ー ス トラ リ ア 南 極 局 との 共 同 観 測 の
一 環 と し て 南 極 観 測 船 オ ー ロ ラ オ ー ス ト ラ リ ス に よ
る ブ リ ッ ツ 湾 で の プ ラ ン ク ト ン 調 査 を 実 施 した 。 得
ら れ た 試 料 か ら、 夏 期 の 本 湾 に お け る 上 記2種 の カ
イ ア シ類 の 生 態 に つ い て 若 干 の 知 見 を 得 た 。 こ こ で
は 、　C.　acut"sお よ びC.　propinqttusの 卵 巣 成 熟 度 と 、 消
化 管 内 容 物 に つ い て 報 告 す る。
【材 料 及 び 方 法 】 動 物 プ ラ ン ク ト ン試 料 は 、 ブ リ ッ
ツ 湾 の76°30E線 上 に 設 け た5観 測 点 に お い て1991年1
月301:1か ら2月3日 の 間 、 ツ イ ン 型MTD(口 径56cm,
目合0.33mm及 び0.llmm)に よ る6-11層 の 同 時 水 平
採 集 に よ っ て 得 ら れ た 。 本 研 究 で は こ の う ち 大 陸 棚
外 のSm.38(66°06'S,76°26'E;水深2900m)で 目 合
0.33mmネ ッ ト に よ っ てOm,30m,55m,llOm,250m,
410mお よ び550mの7層 か ら得 ら れ た 試 料 を 用 い た 。
C.　aCUIILSお よ びC.　 propinqUUSの 卵 巣 成 熟 度 は
Batchclder(1986)の フ ァ ー ス トグ リ ー ン に よ る 染 色 法
410mお よび550m層 から見 い出 され 、出現 したすべ
ての個体 は例外 な くすでに産卵 を終 えたClass-4の も
のであ った。　C.　propin(iU"Sの 成 体雌 はす べ て の採 集
層 か ら見 い ださ れ た。 卵 巣 の最 も良 く発 達 した
Class-3の 個体 は55m以 浅で多 く出現 し、 各 層 とも
50%以 上 を占め た。卵巣 があま り良 く発達 していな
いClass-1お よび2の 個体 はllOmお よび250m層 で多 く
出現 し両者 を合 わせて60%に 達 した。す で に産卵 の
終 わったClass-4の 個体 は30mお よびllOm以 深 の各層
か ら見い出 された。 その出現の 割合 は深 層 ほ ど増加
す る傾向 を示 し、550m層 では70%に 達 した。
消化管内容物:　C.　acutu;gの成体 雌の消 化管 は紐状
に退化 し小 さくなってお り、餌 の摂取が 認 め られな
かった。　Om層 のC.　1)rOl)inquusの成体 雌の消 化 管か ら
は、　Coretftron,Ni`zschiaやThalassio`hrixな ど珪 藻 の
破片が多 く見 られたほか、　Silicoflagcllata　(珪 質鞭毛
藻)な ども見 い出 され た。110mお よび550m層 の個
を 用 い てClass-1:lmmaturestate,Class-2:Semi-ripestate,体の 消 化 管 か ら もOmの 個 体 と 同 様 、　 Coretlwon,
Cl、・s-3・Rip・　・t・t・,　Class-4・Spent　 ・t・t・の4段ll皆 に 分 け
た,,消 化 管 内 容 物 の 観 察 はC.acutu∫ で は250m,410m
お よ び550m層 か ら 、 ま たC.ρroρiηqμ14∫で は　 Om,
llOmお よ び550m層 か ら そ れ ぞ れ 得 ら れ た 成 体 雌 を
Nitzchiaや7'hala∬iothrixな ど の 珪 藻 類 の 破 片 が 多 く
見 い 出 さ れ た 。
以 上 の 結 果 か ら 、1月 下 旬 ブ リ ッツ 湾 の 沖 合 域
で はC.　acutcagの 産 卵 期 は す で に 終 わ っ て い る が 、C.
数個体ずつ用い、酸処肌 ない試料に?き 走査蝿 　pr・酬 綱 産9f];v]tよまだ繊 し・擬餌も醗1こ 行わ
れている ことが示唆 された。子顕微鏡 で行 った。




エnsit・ 　feedi・g　 habit・ 　・f　・・p・p・did　 ・t・ges　 ・f　Ett・atanus　 bungii　 i。　th。 　Chuk。hi
and　 northern　 Bering　 Seas　 in　 October　 1988.
濃 這黍紛 さ欝 案辮 贔 欝 、(極地研松田治)(法響 光男(極地研)・服部寛
S・　 OHTUKA　 (Hi・ ・shima　 U・i・ ・)・　S・　 OHAYE　 (Hir・shima　 U・i・.),　 A.　 TANエMURA　 (NIPR),M
.　FUKUCH工(NIPR),　H.　 HATTORI　 (Hokkaido　 Tokai　 Univ.),　 H.　 SASAKI　 (Senshu　 Univ.
of　 Ishinomaki)　 and　 O.　 MATSUDA　 (Hiroshima　 Univ.)
G・t　 ・・ntent　 ・・aly・i・ 　reveal・d　 th・t　 th・ 　thi・d　 t・　si・th　 ・・p・p・did　 st・ges　 。f
EucaLanus　 buπgii　 (except　 for　 the　 sixth　 copepodid　 stage　 of　 male)　 collected　 from
thg　 Chu4chl　 and　 northern　 Bering　 Seas　 in　 October　 1988　 were　 particle　 feeders
mainlY　 ingesting　 diatoms,　 dinoflagellates,　tintinnids,　crustaceans,　 mineral
part・cles・ 　and　 larvacean　 h・uses　 and　 fecal　 pell・ts.　 The　 lif・ 　hist・ry　 ・f　E.ζ
)uπgii　 in　 the　 Chukchi　 and　 northern　 Bering　 Seas　 is　 discussed　 compared　 with　 that
ln　 the　 northeastern　 Pacific　 Ocean.
カ ラ ヌ ス 目 カ イ ア シ 類　 EucaLanus　 bttngit
は 、 べ ー リ ン グ 海 及 び 北 太 平 洋 の 表 層 、 中 深
層 上 部 に 分 布 し(Fleminger　 1973)、 　 べ ー リ ン
グ 海 で は 中 央 部 、 西 部 で 初 夏 に 卓 越 す る
('Motoda　 &　 Ninoda　 l974)。 　 本 種 の 北 太 平 洋 に
お け る 生 活 史 は 、　 Miller　 et　 al.
る こ と が 明 ら か に な っ た 。
油 球 保 持 率 は 、　 CII　 、　 CIII期 で 比 較 的 低 く
(平 均32.2%)、CV、CVI期 で 高 か っ た(平
均91.3%)。
北 東 太 平 洋 に お い て は 、　 E.　 bungii　 はIO月
(1984)や に は 越 冬 の た め 油 球 を 保 持 し、 表 層 か ら水 深
K「ause&Le・i・(1979)に よ ・ て 詳 細 に 調 査25・-5… 位 の 深 層 へ の 移 動 を 完 了 す る こ と
、
さ れ て い る ・ 本 研 究 で は ・1989年10月3日 一 及 び こ れ ら の 消 化 管 は 閉 鎖 し
、 摂 食 を 行 わ な
18日 に べ ー リ ン グ 海 北 部 及 び チ ャ ク チ 海 で 採 い こ と が 知 ら れ て い る(Miller　et　 al.
集 さ れ たE・ 　 bungiiの コ ペ ポ デ ・ ・ ド 期 の 天1984)。今 回 、1・ 月 に 浅 いdヒ ベ ー リ ン グ 海 、
然 餌 料 を 観 察 し た ・ チ ャ ク チ 海 で 採 集 さ れ たE
.b。 。、iiは 明 ら カ、
(方 法)調 査 定 点 の 内 ・ 本 種 が 量 的 に 比 較 に 摂 食 活 動 を 行 っ て お り、 し か も 後 期 コ ペ ポ
的 多 か っ た7定 点(チ ャ ク チ 海 ・St69・ ベ ー デ ・ ・ ド は、 高 頻 度 に 油 球 を 保 持 し て お り 、
リ ン グ 海 峡 ・St118・St119・St12・ ・ ベ ー 北 東 太 平 洋 で の 生 活 史 と 異 な る こ と が 示 唆 さ
リ ン グ 海 ・St31・St121・St123)れ た .チ ・ ク チ 海 、 北 ベ ー リ ン グ 酬 、 出 現 す
(Hatt・ri・t・1・1991)の 分 書りあ る い1妹 分 るE .　bttngiiCま 南 方 か ら ア ナ デ.一 ル 海 流 に
割 サ ン プ ル 内 に 含 ま れ る 全 コ ペ ポ デ ・ ・ ド を よ っ て 運 搬 さ れ た 偶 来 種 で あ る こ と が 示 唆 さ
使 用 し た ・ 体 内 の 油 球 の 有 無 を 確 認 後 ・ 前 体 れ て い る が(J・hns。n　 1963　、　 Sp,i,ger　 et
部 か ら 消 化 管 を 摘 出 し ・ ノ マ ル ス キ ー 微 分 干 ・Ll989) 、 こ れ ら の 一 部 は 本 海 域 で 秋 馴 、
渉 顕 微 鏡(CII-V嘲 ・126個 体 を 調 査)あ る 活 発 に 摂 食 を 行 づ た 後、Arcti、B、,i、 の 深 層
い は 走 査 型 電 子 顕 微 鏡(CIV-V期 、15個 体 を 調
査)で 内 容 物 を 調 査 し た 。
(結 果 と考 察)い ず れ の 定 点 のCIII期 か ら
VI期(♂ 以 外)も 、 消 化 管 内 容 物 を 含 ん で い
た 。 主 要 内 容 物 は 、 珪 藻 類 、 鉱 物 粒 子 で 、 稀
に 渦 鞭 毛 藻 類 、 有 鐘 繊 毛 虫 、 甲 殻 類 が 検 出 さ
れ た 。 ま た 、 電 子 顕 微 鏡 に よ る観 察 か ら、E.
bungiiが 尾 虫 類 の ハ ウス や 糞 粒 も 摂 食 して い
(水 温0℃ 以 上 、　 Johnson　 1963)　 で 越 冬 す る
か も し れ な い 。
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北 部 ベ ー リ ン グ 海 に お け る 榛 脚 類 の 分 布
(1989年9月)
　　 Distribution　 of　 copepods　 in　 the　 northern　 Bering　 Sea　 (Sept.　 1989)
服 部 寛(北 海 道 東 海 大)、 佐 々 木 洋(石 巻 専 修 大)、
石 川 智 康(東 北 大)、 谷 村 篤(極 地 研)、 福 地 光 男(極 地 研)
Ha七tori,　 H.　 (Hokkaido　 Tokai　 Univ.),　 H.　 Sasaki　 (Senshu　 Univ.),
T.　 lshikawa　 (Tohoku　 Univ.),　 A.　 Tanirnura　 (NIPR)　 and　 M.　 Fukuchi　 (NIPR)
Zooplankton　 investigation　was　 carried　 out　 in　 the　 northern　 Bering　 Sea　 on　 the　 cruise　 of
the　 R/V　 Alpha　 Helix　 ,,HX-131,,　 during　 September　 i3　 and　 17,　 1989.　 Vertical　 tows　 from
near　 bottom　 七〇　 the　 surface　 were　 made　 at　 14　 stations　 using　 a　 NORPAC　 net　 (0.35mm　 mesh
openings).　 Zooplankton　was　 most　 abundant　 at　 Stn　 13　 in　 the　 Chirikov　 depocenter　count-
ing　 9628　 individuals　per m3.　 At　 Stns　 24　 and　 31　 in　 the　 east　 of　 St.　 Lawrence　 lsland,
200plankton　was　 |ess　 abundant　 counting　 359-635　 indviduals　 per　 m3.　 Copepods　 were
dominant,　 particularly　in　 七he　 area　 around　 Chirikov　 depocenter　(96-99%).　 Mowever,　 in
七he　 eastern　 parts　 of　 Bering　 Strait　 and　 S七.　 Lawrence,　 copepods　 composed　 lwss　 than　 50%.
Mean　 percent　 composition　of　 copepods　 was　 64%.　 Another　 maj{)r　 200plankton　grouPs　 were
echinoderm　larvae,　 cirripede　 larvae　 and　 hydromedusas.　Spatial　 distributions　of 200-
plankton　 groups　 as　 well　 as　 copepod　 species　 are　 discussed.
【 は じ め に 】　 PREFLA計 画 の 一 環 と し て 米 66N
国 のISHTAR計 画 と 共 同 で 、 センFll-一・Lンス島 以 北 の
北 部 へ㌧ リンゲ 海 の 調 査 を 行 う 機 会 を 得 、 動 物
プ ラン外 ン、 特 に 橋 脚 類 の 分 布 と 海 洋 環 境 の 対
応 を 明 ら か に す る こ と を 目 的 に 採 集 を 行 っ た 。
【方 法 】 採 集 は1989年9月13-17日 の 期 間
アラスカ大 学 の 調 査 船R/V　 AIpha　 Helix号 航 海
(ll×-13Dに お い て 、　 NORPACネ ット(目 合0.35
mm)を 用 い 、 海 底 付 近 か ら 海 面 ま で の 鉛 直 曳
を 北 部 ベ リーンゲ 海 の14地 点 で 行 っ た(Fi8.1)。
【結 果 】 各 地 点 か ら 得 ら れ た 動 物 プ ラン外 ン
個 体 数 の 最 高 値 は 、 キリコフテhホ゜センヂ 域 内 のStn.
13に お い て9628個 体/m3が 得 ら れ 、 最 低 値
はStns　 24と31の センlo－ レンス島 東 側 海 域 で そ れ
ぞ れ359と635個 体 が 観 測 さ れ た(全 地 点 の 平
均 値 は2240個 体/m3)(Fig.2)。
模 脚 類 は とン団 斗 ンス島 東 側 海 域 以 外 の 地 点 に
お い て 優 先 群 と な り 、 個 体 数 が 最 も 多 か っ た
Stn　 13で は96%に 達 し 、 ベ ー1ルゲ 海 峡 域 で は 平
均49%を 占 め て い た 。 センFO-Lン ス島 東 方 海 域 で
は10%台 の に 留 ま っ た が 、 全 地 点 の 擁 脚 類 の
平 均 割 合 は64%に 達 し て い た 。
他 の 生 物 群 で は 、 全 地 点 の 平 均 で15%を 占
め た 棘 皮 動 物 幼 生 、 醜 の ミズ クラゲ 類 と 醜 を 占
め た フジ ツボ 幼 生 で あ っ た 。
Fig　.　1　 Lo(;ation　 of　plankton　 samp㎞gs.
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Di・tributi。n　 ・f　 euphau・iid　 larvae　 in　 the　 n・rthern　 Bering　 Sea　 and　 the
southern　 Chukchi　 Sea
遠藤 宜成 ・高橋 威夫(東 北大)、谷村 篤 ・福地 光男(極 地研)、 服部 寛(北 海道東海大)、佐々木 洋(石 巻専修大)、
松田 治(広 島大)
Y・ENDO'　 T』 ㎜SHエ({「oHoKuワNIV・)r　A・TANIMURA,　 M・FUKUCHI　 (NIPR),　H.肌 ㎜RI　 (HOKKAIDO
TOKAI　 UNIV・)'　 H・SASAKI　 (ISHIMOMAKI　 SENSYU　 UNIV・)㎜O・MATSUDA　 (HIROSHIMA　 UNエV.)
The　 abundance　 of　 larval　 euphausiids　and　 their　 geographical　distribution　were
investigated　in　 the　 northern　 Bering　 Sea　 and　 the　 southern　 Chukchi　 Sea　 which　 were
scarcely　 investigated　in　 the　 past・ 　 Thysan・essa　 inermis
,　 T.　 1・ngipes　 and　 T.　 raschi
occurred　 in　 these　 areas.　 Among　 them　 T.　 jnerMis　 and　 T.　raschi　 were　 dorninant.
Alth°ugh　 T・　 raschi　 w・ ・　di・t・ib・ted　 ・ve・ 　the　 areas　 f・ ・m　 ・・rthern　 Beri・g　 Sea　 t・　th。
s° ・thern　 Chukchi　 Sea'　 T・　 inerMis　 was　 c・nfined　 t・　the　 n・ ・thern　 Bering　 Sea　 and　 did　 n。t
occur　 in　 the　 Chukchi　 Sea.
北部ベ ーリング海及 び チュ クチ海 の大部分
は水 深50m前 後の 広大 な大陸棚域 で 占め
られ て いる。 またベ ー リング海陸棚域の 中
央 に位置す るセ ン トロ ーレンス島の東西 に
はそれ ぞれ固有 の水 塊が存 在する ことが知
られ て いる。す なわ ち東側 には低塩分 、高
水温で栄 養塩濃 度の 低 いAlaskan
Coastal　 Waterが あ り、西側に は高 塩分、
低水温 で栄養 塩濃度 の高 いAnadyr
Waterが 存 在す る 。これ らの水 系は中央 部
のBering　 Shelf　 Waterと 共 に常 に北 流
して北 極海へ と流 出 してい くの で、北部ベ
ー リング海域 にお け る生物生産物 のかな り
の部分 は、北 極海 南部 への有機 物供給源 と
な ってい る。
これ らの海 域 にお けるプ ランク トン、
特 にオキア ミ類の 分布 の研究例 は大変少
な いので、　ISHTAR(工nner　 Shelf
Transfer　 and　 Recycling)計 画で
採集 され たオ キア ミ類標本 を解析 して、
北 部ペ ー リン グ海及 び南部 チュ クチ 海で
の 地理的 分布及 び生 物量の 分布 を調 べた。
【方法】 採集 は以下 の3つ の航海に おい
て行なわ れた 。　R/V　 Thomas
washington　 に よる19881SHTAR
Cruise(1988.9.29-10.22):R/VAIpha
Helix　 に よ る1　 9　8　9　1SHTAR　 cru　‡se
(1989.7.6-30):R/VAIphaHelixによ
る19891SHTARCruise(1989.9.10-
19).曳 網 方法は ツイ ンノルパ ックネッ ト
(GG54及 びXX13)の 海 底近 くか ら表 面
までの 鉛直 曳 きに よる。 ネ ッ トロ部に取
りつけ た濾 水計 か ら濾過水 量 を求め 、海
水1000m3あ た りの 個 体数に換算 して表示
した 。
【結果 】全52測 点 で採集 され た103標 本中、
オキア ミ類 が出現 したの は43測 点での74
標本 であ った。 出現 したオキア ミ類 は
Thysanoess　 a　inermis　 ,　T　.　raschi,
T・　10ngipesの3種 であったが 、前2種
が優 占 して いた。 成体の 出現 は少な く、大
部分は 幼生 とゴuvenileで あ った。
T・　inermis　 とT.　 raschi　 との分
布の違 い はT・　raschiの 方 が よ り北方の
測点 に も出現 した点 であった。 また分布域
の水温 、塩 分 を見 る と丙種の 分布域 で水温
には ほ とん ど差が なか ったが、T.
inermisの 方 が高塩 分の海域 に多 く出 現
して いた。
調査 海域 を通 してT.　 inermisはT.
raschiよ り発育 ステ ージが 進んでお り、
この こ とはT.　 inermisの 産卵時 期が 早
い ことを示唆 して いる。同様の こ とはセ ン
トロ ーレンス湾 やア イス ラン ド北 西海域 で
も報 告 されて いる。
セ ン トロ ーレンス 島東 西での比較 では、
1988年 秋 と1989年 夏では栄養 塩濃
度の高 い西 側海域 でオキ ア ミ個体数 が多か
った り、発 育ス テージが進 んでい た。 しか
し、1989年 秋 には逆 に東側海域の 方が
個体数 が多 かっ た。
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南 極 半 島 沿 岸 氷 縁 域 に お け る 　　　　Euphausia　魎 と
cr　stall。1。　hias　の 消 化 管 内 容 物 に つ い て
(}λt　 contents　 of　 Euphausia　 superba
iCe-edge　 region　 along　 the.　 Antarctic
and　 Euphausia　crystallorophias　in　 the
Peninsula
西 野 康 人 河 村 章 人 (三 重 大)
Y.　NISHINO　 and　 A.　KAWAMURA　 (Mie　 Univ・)
　　　　 Two　 southern　 species　 of:　 Euphausia,　 superba　 and　'　 were
collected　 with　 the　 KYMT　 net,(Kaiyo　 Maru　 1咀dwater　 Trowl:　 mouth　 area,9㎡;　 mesh
size、3.4皿m)　 off　 the　 Antarctic　 Peninsula　 in　 late-December　l991,　 and　 their
foregut　 contents　 were　 observed　 with　 light　 and　 scanning　 electrorl　 microscopes.
Samples　 were　 obtained　 by　 towing　 the　 KYMT　 net　 obliquely　 from　 the　 depth　 of
lOOm　 to　 the　 surface.　 Both　 E.superba　 and　 E.cr　 stalloro　 hias　 were　 collected　 in
the　 same　 net　 tows　 at　 the　 two　 stations　 (Stations　 27&31)　 occupied　 a!ong　 the
Antarctic　 Peninsula.　 The　 depth　 distribution　 of　 the　 two　 euphausiid　 species　 Was
not　 clear,　 because　 the　 sampling　 was　 done　 by　 single　 oblique　 tows.　 Accoding
to　 the　 acoustic　 surveys　 the　 echo　 of　 krill　 was　 located　 at　 depth　 of　 30m　 at　 the
place　 close　 to　 the　 Station　 27　 whereas　 it　 was　 about　 60～70m　 for　 the　 Station　 31.
The　 large　 number　 of　 the　 foregut　 of　 旦.　stユperba　 and　 旦 ⊆壁stalloro　 hias　 at
Station　 27　 were　 less　 filled,　 especial!y,　 9　 specimens　 out　 of　 lO　 in　 E.
cr　 stalloro　 hias　 were　 empty.　 On　 the　 other　 hand,　 the　 foreguts　 for　 the　 tow－
euphausiid　 species　 at　 station　 31　 were　 full　 with　 the　 contents.　 Among　 旦.
塑_　 collected　 at　 this　 station,　 some　 fractions　 of　 the　 pereiopods　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　
of　 tlntinnids　 and　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lorica　　　　 　　　 　　　　 　　　　or euphausiid、 f　crustaceans, presumably　 copepod
foraminifera　 were　 found　 in　 6　 individuals　 out　 of　 l1　 (56%).　 By　 con七rast.　 the
foregut　 contents　 with　 the　 zooplarlkton　 remains　 in　 旦superba　 were　 found　 on1Y　 l
individual　 out　 of　 8　 (13%).　 The　 mean　 concentration　 of:　the　 chlorophy!l－ 皇　through
O_100m　 water　 column　 was　 O.41㎎/㎡ 　 at　 Station　 27　 and　 O.36　 ㎎1㎡ 　 at　 Station　 31
respective!y.　There　 seems　 to　 be　 little　 difference　 in　 しhe　 phytoplankton
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Stationabundance　be ween　two　stations.　 Time　 of net tows　 was OO:27～00:53　
27　 and　 l7:54～18:16　 at　 Station　 31.　 The　 differellt　 time　 of　 samplirlg　 may　 reflected
on　 the　 foregut　 fullness.
　　　　 The　 number　 of　 specimens　 observed　 ls　 insufficient　 at　 present,　 but　 it
may　 be　 suggested　 that　 E.⊆rx!9}!tpt!9rpp!!!　hllgE　 sh・ws　 a　 。mniv。r。us　 f・ ・d　 habits　　　 　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Alth
oughwith　a　tenderlcy　to　carnivory　iented　habits　relative　to　旦.旦旦p皇也 旦.
　 　　 　 　　 　　 　　 　　 　 　　 　　 　　 　　 　 　　 　　 　　 　 　　 　　 　　 　　 　 　　 　　 　　 reSUItS,　 it　 mayit　is　difficult　to　specifY　possible　reasons　for　the　present
き識 」,篇・'織 殿 。°言1言冨 ゜m3器e霊 よ゜ w潰鴨t° 蕊6「'zv毫甕㌫h'蠕 器;号
patte・ns　 between　 旦.E!2PLe・ba　 and　 E・ ⊆gyEltlgUgl:gpll　 .h4-gsl・　 and!・ ・　 species　 °wn
peculiarity　to　 feeding　 habits・
1991年12月 ド旬、南極 半島沿岸域 の同地 点で
採集 された 魍魎asu　 ba　との翫 膏伽eg、




両 種 の 食 習 性 に つ い て 比 較 を 行 な っ た
標 本 は 開 洋 丸(水 産 庁)
Midwater　 travl　 rl枠3m×3m
を 用 い て 水 深100mか ら 傾 斜 曳 を 行 な っ て 得 ら
れ た も の で 、 南 極 半 島 沿 岸 で の3採 集 地 点 の う
ち2地 点、　(Stations　 27&3Dか ら は 両 種 が 混
在 し て 採 集 さ れ た 、,た だ し 区 分 採 集 で は な い の
で 分 布 層 は 不 明 で あ る 。 採 集 地 近 傍 で の 魚 探 記
録 で は 、　 Statiens27は 約30m層 、　 Station31で
は 約60-70m層 に 反 射 エ コ ー が あ っ た 。
Station27で は 両 種 と もforegutの 内 容 物 量 は
少 な く、 特 にE.　 cr　 stalloro　 hiasはIO個 体 中
9個 体 が 空 胃 で あ っ た,こ に τ7て 、Stati。n31
で は 両 極 と も に 消 化 管 は 内 容 物 で 充 満 し て い た 、





の ・一部分 が見い出 され たほか 、有鐘類や有 孔虫
騙場競勝ラ勇 も耀総 覧螺髪
の は8個 体 中1個 体(13%)で あ っ た 、,こ れ ら 両
地 点 に お け る100皿 以 浅 層 の ク ロ ロ フ ィ ル ーa平
均 濃 度 は 、　 Station27が0,41㎎/㎡f、 　 Stati。n31
で はO,36㎎/㎡ で あ り、 植 物 プ ラ ン ク トン の 分
布 量 は 地 点 間 に 大 き な 違 い が あ る と は 考 え ら れ
な か っ た,2種 の オ キ ア ミ類 に 見 ら れ た 消 化 管
内 容 物 の 充 満 度 の 相 違 は 植 物 プ ラ ン ク トン 濃 度
と は 直 接 関 係 な い よ う に 思 わ れ る,、 標.本 採 集 の
採 集 時 間 は　Station27が00:27～00:53、Station
31が 日:54～18:16で あ っ た 、 採 集 時 間 の 相 違 が
消 化 管 の 充 満 度 に 関 係 し て い る の か も し れ な い 、,
未 だ 観 察 例 数 は 少 な い が,E.　 cr　stalloro　 hias
はE.　 su　 erbaに 比 べ る と 肉 食 －sい 司「莇
る ち し い こ が 示 唆 さ れ た 、 ク ロ ロ フ ィ ル ーaの
鉛 直 分 布 構 造 、E.su　 erbaとE.
の 日 周 異 動 パ ダ ー ン の 違 二
な どが この要因 と して考 えられ るが、 今の と_




Acoustic　 estimation　 of　 Antarctic　 krill　 biomass　 near　 the　 Sou七h　 Shetland　 lslands
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 during　 RV　 Kaiyo　 Maru　 cruise
－ 井 太 郎 、
T.　 lchii,
石 井 晴 人 、 永 延 幹 男(遠 水 研)
H.　 lshii　 and　 M.　Naganobu(NRIFSF)
The　 waters　 in　 the　 vicinity　 of　 the　 South　 Shetland工slands　w re　 surveyed
to　 investigate　mechaniβms　 for　 the　 formation　 of　 Antarctic　 krill
concentrations　 and　 to　 estimate　 acoustic　 biomass　 of　 krill　 in　 the
1990/91　 austral　 season.　 Main　 krill　 concentrations　occurred　 in　 the
shelf　 and　 shelf　 slope　 waters　 north　 of　 the　 islands.　Trackinq　 of
drifting　 buoys　 and　 measurement　of　 chlorophyll　∂　suggested　 both
hydrodynamic　 convergent　 and　 food　 abundance　 may　 accumulate　kril 　 there.
エn　 a　 qood　 fishinq　 ground　 north　 of　 Livingston工sland,　krill　 abundance
increased　 3.4-fold　 over　 the　 40-day　 period　 during　 late　 December　 1990一
識 灘a認 。9;1'Q。。Tll:蠕 きdk:11}.21°:2iii8R「:ul量;u識 語 ξeand
late　 January　 1991.
【は じめ に 】 サ ウ ス シ ェ トラ ン ド諸 島 北 側 海
域 は、 オ キ ア ミ現 存 量 が大 き い ため、 オ キ ア
ミ捕 食 者 の 擬 餌 場 お よ び わ が国 オ キ ア ミ操 業
の 漁 場 とな って い る。 と こ ろ が、 当 海域 に お
け る オ キ ア ミ現 存 量 とそ の 変 動 に関 す る 知 見
は乏 し い。 そ こ で 水 産 庁 開 洋 丸 に よ る南 極 海
航 海(1990/91年)で 科 学 魚 探 調 査 を 行 い、以
下 の こ と を調 べ た。
(1)サ ウ ス シ ェ トラ ン ド諸 島 北 側海 域 に おけ
る現 存 量 と そ の 分 布 パ タ ー ン
(2)例 年 好 漁 場 が 形 成 さ れ る リ ビ ン グ ス トン
島(諸 島 の 一 部)北 側 の 陸 棚 域 にお け る現 存
量 の 月 変化 と 年 変 化
ま た オ キ ア ミ高 密 度 域 が 形 成 され る要 因 に
つ い て も 海 洋 環 境 デ ー タに 基 づ き考 察 し た。
【方 法 】 科 学 魚 探 は 古 野 電 気 製FQ・一一50型 を 用
い、 周 波 数 を200KHZ、 積 分 周期 を1マ イル と.
設 定 し、 水 深10～200mに お け るオ キ ア ミ重 量
密 度(g/㎡)を 測定 し た。 オ キア ミ1g当 りの
ター ゲ ッ トス トレ ン ク ス は 一66.1dB
(Shimadzu　 et　al.　 1989)　 と し'た。
Leg　lは12月 下 旬 に、　LegHは1月 下 旬 か ら
2月 上 旬 に か け て 行 い、 航 走 中 科 学 魚 探 を作
動 さ せ、 サ ウ ス シ ェ トラ ン ド諸 島周 辺 域 の オ
キ ア ミ 密度 を 測 定 した。 密 度 デ ー タ は調 査 定
点 間 毎(10～20マ イル 毎)に 集 計 し、 現 存量
の 分 布 パ タ ー ン を 調 べ た。 ま た 両　Legで 同 一
海 域(上 記(2)の リ ビ ン グ ス トン島 北 側漁 場)
を密 な 定 線 間 隔(4マ イル)で 調査 し、 得 ら
れ た 平 均 分 布 密 度 を比 較 す るこ とに よ り、 現
存 量 の 月 変 化 も調 べ た。
【結 果 と考 察 】
(1)Legl時 に は、 オ キ ア ミ分 布 密 度 は サ ウ ス
シ ェ トラ ン ド諸 島 北 側 の 一 部 の 陸棚 域 で 高 い
の み で(117g/rn2)、 大 部 分 の 海 域 で は 非 常 に低
か っ た。 そ れ がLegH時 にな る と 、分 布 密 度 が
諸 島 北 側 の 陸 棚 域/陸 棚斜 面域 で 高 く沖 合域
で低 い パ ター ンが 顕 著 とな り、100g/rn2以 上 の
高 密 度 域 が 頻 繁 に 出現 した(最 高 密 度 は377g
/rn2)。 　Legll時 で の諸 島北 側 の 陸 棚/陸 棚 斜
面 域 全 体 の オ キ ア ミ現 存量 は169万 ト ン(53g/
㎡)と 推 定 さ れ た。
(2)リ ビ ン グ ス トン 島 北 側 漁 場 の 現 存 量 はLeg
Iで は7万 トン(44g/㎡)で あ っ た の が、　Legll
で は25万 トン(149g/rn2)と40日 の 時 間 差 で3.4
倍 に も 増 加 した。 また 年 変 化 に つ い て は、19
88年1月 下 旬 に 同 様 の 現 存 量 調 査 を 同 一 漁 場
で 開 洋 丸 に よ り行 って お り、 そ の 時 の 平 均 密
度 は58万 トン(342g/㎡)で 、 今 回 しeg　il時 の そ
れ と 比 べ2.3倍 で あ っ た。 今期 オ キ ア ミ豊 度
の 低 い こ とが 示 唆 され た。
ア ル ゴ スブ イ調 査 に よ る と、 サ ウ ス シ ェ ト
ラ ン ド諸 島 北 側 の 陸棚/陸 棚斜 面 域 で は地 形
的 渦 流 が 観 察 さ れ、 こ の渦 流 は ブ イ を 引 き込
み、 ブ イ の滞 留 時 間 を 長 く し た。 ま た 島 回 り
海 域 で は ク ロ ロ フ ィル ーa量 も多 か った。 こ
の こ とか ら物 理 的 な 集 積 作 用 お よび 豊 富 な 植
物 プ ラ ン ク トン(オ キ ア ミの 餌)の 存 在 が オ




Biological　 charac七eristics　 of　 Antarctic　 krill　 near　 the　 Sou七h　 Shetland　 lslands
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 during　 RV　 Kai　 o　Maru　 cruise
－ 井 太 郎 、
T.　 lchii,
石 井 晴 人 、 永 延 幹 男(遠 水 研)、 帯 津 直 彦(東 海 大 学)
H.　 lshii,　 M.　Naganobu(NRIFSF)　 and　 N.　Obitsu(Tokai　 Univ.)
Biological　 characteristics　 of　 Antarctic　 krill　 were　 investigated　in　 the
waters　 north　 of　 South　 Shetland　 Islands,　 which　 is　 suqgested　 to　 be　 one
of　 spawning　 grounds　 of　 kril1,　 in　 the　 1990/91　 austral　 summer.　 Krill
were　 qeoqraphically　separated　 according　 to　 size　 and　 maturity.　Large
sized　 krill　 (46-52　 mm　 in　 total　 body　 lenqth)　 were　 predominant　in　 the
shelf　 slope　 region　 and　 the　 high　 percentage　(41亀)　 of　 them　 was　 gravid
female.　 On　 the　 other　 hand,　 medium　 sized　 krill　 (42-・48㎜)　 occupied　 in
the　 shelf　 region　 and　 low　 percentage　(3$)　 of　 them　 was　 gravid　 female.
Considering　 that　 the　 she!f　 slope　 region　 is　 accompanied　by　 a　 distinct
front,　 this　 frontal　 feature　 may　 serve　 as　 a　 indicator　 of　 the　 favorable
spawninq　 ground・
【は じ め に 】 サ ウ ス シ ェ ト ラ ン ド 諸 島 北 側 海
域 は 、 ナ ン キ ョ ク オ キ ア ミ の 現 存 量 が 大 き く 、
ま た オ キ ア ミ の 産 卵 場 と も 言 わ れ て い る
(Quetin　 and　 Ross　 1984,　 Siegel　 1988)　 。当
海 域 は 、 顕 著 な 陸 棚 斜 面 フ ロ ン ト の 存 在 に よ
っ て 陸 棚 域 、 陸 棚 斜 面 域 そ し て 沖 合 域 に 分 か
れ る 。 オ キ ア ミ の 生 物 学 的 特 性 を こ の 海 洋 構
造 と の 関 連 で 明 ら か に す る こ と を 水 産 庁 開 洋
丸 に よ る 南 極 海 航 海(1990/91)で は 試 み た 。
【材 料 と 方 法 】1990年12月 下 旬 ～1991年1月
上 旬 に か け て 調 査 を 行 っ た 。 オ キ ア ミ の 採 集
に はKYMTネ ッ ト(開 洋 丸 型 中 層 ト ロ ー ル:方
形 口 枠3m×3m、 目 合3.　 tl　rn　ni)　を 用 い た 。 曳 網 方
法 は 定 点 調 査 で は 原 則 と し て100rnま で の 傾 斜
曳 、 定 点 以 外 で も オ キ ア ミ の パ ッ チ が 科 学 魚
探 に よ っ て 発 見 さ れ た 際 に は 、 そ の 水 深 帯 を
適 宜 曳 網 し た 。 採 集 物 は オ キ ア ミ 、 魚 類 、 サ
ル パ 類 お よ び そ の 他 に 選 別 し 、 そ れ ぞ れ の 湿
重 量 を 測 定 し た 。 オ キ ア ミ は10%中 性 ホ ル マ
リ ン に よ り 固 定 し 、 帰 国 後 体 長 組 成 お よ び
Makarov　 and　 Denys　 (1980)の 基 準 に 従 っ て 成
熟 度 を 判 定 し た 。
【結 果 と 考 察 】 現 段 階 で はLegn　 (1月 下 旬
～2月 上 旬)の 解 析 結 果 の み を 示 す 。
(1)体 長 組 成
陸 棚 斜 面 フ ロ ン ト を 境 に し て 、 体 長 組 成 は
顕 著 に 異 な っ た 。 す な わ ち 陸 棚 域 で は 中 型 サ
イ ズ 個 体(42-48mm)が 卓 越 し、 小 型 個 体
(27-33mm)も 時 々見 られ た の に 対 し,陸 棚 斜
面 域/沖 合 域 で は 大 型 個 体(46-52mm)の み が
見 られ た。
(2)成 熟 度
雌 の成 熟度 が 体 長 組 成 と 同 様、 陸 棚 斜 面 フ
ロ ン トを 境 に して 顕 著 に異 な っ た。 す な わ ち
陸棚 域 で は 雌 の 割 合 が25%と 低 く、 しか も そ
の わ ず かll%が 抱 卵雌(　lfi　D)で あ った(す な わ
ち全 個 体 数 の3%が 抱 卵 雌)。 一 方 陸 棚 斜 面 域
/沖 合 域 で は雌 の 害il合が54%あ り、 そ の76%
も が 抱 卵 雌 で 占 め られ て い た(す な わ ち 全 個
体 の41%が 抱 卵雌)。 な お産 卵 済 みの 雌(mE)
は いず れ の海 域 で も ほ とん ど 見 られ な か っ た 。
以 上、 抱 卵 雌 の 割 合 は陸 棚 域 に比 べ、 陸 棚
斜 面 域/沖 合 域 で 非 常 に 高 か っ た。 科 学 魚 探
調 査 の結 果 に よ る と オ キ ア ミ現 存 量 は陸 棚 域
と 陸棚 斜 面 域 で 非 常 に 大 き か っ た こ とか ら、
抱 卵 雌 の 現 存 量 は 陸棚 斜 面 域 に 集 中 して い た
こ と に な る。 こ の 陸棚 斜 面 域 は 顕 著 な フ ロ ン
ト域 とな って お り、 こ の フ ロ ン ト構 造 が 好 産
卵 場 形 成 の 一 因 と な って い る 可 能 性 が 考 え ら
れ る。 杉 本(ig77)も イ ン ド洋 区 で陸 棚 斜 面 フ
ロ ン ト付 近 が オ キ ア ミの 産 卵 場 とな って い る
こ と を示 唆 して い る。
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開 洋 丸 に よ る サ ウ ス シ ェ ト ラ ン ド 諸 島 周 辺 海 域 に お け る
ナ ン キ ョ ク オ キ ア ミ の 消 化 管 内 容 物 量 に 関 す る 研 究
Gu七　contents　 of　Antarctic　 krill　captured　 in　the　waters　around　the　South　Shetland　 lslands　 during
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　RV　Kaiyo　Maru　Cruise.
石 井 晴 人 ・一 井 太 郎 ・永 延 幹 男(遠 洋 水 研)
H・　lshii,　 T.　 lchii,　 and　 M.　Naganobu　 (NRIFSF)
Gu七 　contents　 of　 Antarctic　 krill　 captured　 in　 the　 waters　 around　 the　 South　 Shetland　 lslands　 were
fluorometrically　analy2ed・ 　 During-26-hrs　 con七inuous　 sampling　 of　 krill　 at　 七wo　stations,　St.　 58　 and
St.　 115-2,　 0bvlous　 diel　 feeding　 rhy七hms　 were　 not　 observed.　 Gut　 con七en七s　 were　 more　 variable　 among
individuals　 in　a　sampling　 of　 the　 dispersed　 aggregations　 than　 a　swarm.　 Relationship　 between　 gut
conten七s　 and　 total　 length　 of　 krill　 was　 not　 distinct.　 Gut　 con七ents　 of　 krill　 increased　 with
increasing　 chlorophyll　 concentrations　 of　 ambient　 seawater,
水産庁所属開洋丸第6次 南極海調査においてサウス


























た後、ナイフで消化管を切 り出し90%ア セ トン内で色素
を抽出、蛍光法で色素量を測定 した。また、第1、 第
2レ ッグで、それぞれ1同 ずつ26時 間連続観測を行い、








































シ ョウ ワ ギ ス骨 格 筋 乳 酸デ ヒ ドロゲ ナ ーゼ の 寒 冷 適応
Cold　 adaptation　of　 M4　 1actate　 dehydrogenase　from the　 Antarctic　 fish・
Trematomus　 bernacchii
渡 辺 啓 一(佐 賀 大) 福 地光男(極 地研)
K.　 WATANABE　 (Saga　 Univ.)　 and　 M.　 FUKUCHI　 (NIPR)
Kinetic　 and　 some　 chemical　 properties　of　 M4　 1actate　 dehydrogenase　(LDH)　 purified
from　 Antarcヒic　 fish,　 Trematomus　bernacchii　were　 compared　 with　 those　 of　 the　 corre-
sponding　 enzymes　 from　 carp　 and　 rabbit.　 The　 Antarctic　 fish　 LDH　 has　 a　 structure
similar　 to　 those　 of　 mammals,　 with　 a　 slighヒ1y　 lower　 number　 of　 basic　 amino　 acids　 and
a　 lower　 isoelectric　poinヒ.　 The　 Michaelis　 constant　 (Km)　 and　 catalytic　 rate　 constant
(kcat)　 of　 the　 Antarcヒic　 fish　 LDH　 were　 higher　 than　 two　 other　 enzymes　 at　 all　 assay
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　indicating　 its　 lower　 affinity　 for　 pyruvate　 and　 atemperatures　(5-30°C),　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 greater
:言ta{ζtl:ee謡1:?:ZicaThg。 綴:濃 ξe:、g;謡7::':翻 。ξ・?G(5Ti9:1"ep.:29:,fe'e9二
Antarctic　 fish　 enzyme　 gave　 the　 lowest　 enthalpy　 and　 entropy　 of　 activation・ 　 These
kinetic　 characteristics　of the　 Antarctic　 fish　 enzyme　 apPear　 to　 reflect　 the　 adapta-
tionヒo　 the　 cold　 environment.
南 極 海 氷 下 に 生 息 す る 生 物 の 酵 素 が ど の よ う に
低 温 環 境 に 適 応 し て い る の か を 明 ら か に す る こ と
を 目 的 と し て,本 研 究 で は シ ョ ウ ワ ギ ス(Trema-
tornus　 bernacchiDの 骨 格 筋 乳 酸 デ ヒ ド ロ ゲ ナ ー
ゼ(LDH)を,生 息 環 境 温 度 が 季 節 に よ り変 化 す る
コ イ 及 び 恒 温 動 物 で あ る ウ サ ギ 由 来 の 相 同 酵 素 と,
主 に 反 応 速 度 論 的 に 比 較 し た 。
【材 料 と 方 法 】 シ ョ ウ ワ ギ ス は 昭 和 基 地 周 辺 で 採
集 し,-80℃ で 凍 結 保 存 し 日 本 に 持 ち 帰 っ た.シ
ョ ウ ワ ギ ス及 び コ イ 骨 格 筋 抽 出 液 の25-70X硫 安 飽
和 画 分 に つ い て,　 Oxamate-aminohexy+Sepharose
を 用 い た ア フ ィ ニ テ ィ ー ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー を 行
いLDHを 精 製 し た.ウ サ ギLDIIは オ リ エ ン タ ル 酵 母
社 製 の も の を 用 い た 。 酵 素 反 応 は,0.25mr・lNADH,
0.05-1.6mMビ ル ビ ン 酸 存 在 下,pl{7.4,5-30℃
で 行 い,340nmの 吸 光 度 の 減 少 を 経 時 的 に 記 録
す る こ と に よ りNADHの 酸 加 速 度 を 求 め た.
【結 果 と 考 察 】 シ ョ ウ ワ ギ スLDHの 収 量 は 筋 肉l
g当 り約60μgで コ イ と ほ と ん ど 同 じ で あ っ た.
しDH(4量 体)の サ ブ ユ ニ ッ トの 分 子 量 は,　 SDS－ ポ
リ ア ク リ ル ア ミ ド ゲ ル 電 気 泳 動 に て シ ョ ウ ワ ギ ス
と コ イ で38kDa,ウ サ ギ で37　 kDaと 求 め ら れ た.
pH8.3に お け る 電 気 泳 動 結 果 よ り.シ ョ ウ ワ ギ
ス と コ イ の 酵 素 の 等 電 点 は 類 似 し て お り,ウ サ ギ
LDHよ り か な り 低 い こ と が 分 か っ た 。 シ ョ ウ ワ ギ
スLDMの ア ミ ノ 酸 組 成 は,哺 乳 類,鳥 類,サ メ な
ど のLDHと 比 較 的 良 く 似 て い る が,　 Gly,　 Val,　 Glx
の 含 量 が や や 高 く,塩 基 性 の ア ミ ノ 酸 で あ るArg,
Lysの 含 量 は や や 少 な か っ た.
ビ ル ビ ン 酸 に 対 す る　 Michaelis定 数(Km)は い ず
れ の 酵 素 も 温 度 の 上 昇 と 共 に 増 加 し,5℃ で は
0.08-0.16mMで あ っ た が,30℃ で は シ ョ ウ ワ ギ ス
1.lmM,コ イ0.39mM,ウサ ギ0.50mMで あ っ た.
ま た,シ ョ ウ ワ ギ スLDHは 他 の2者 に 比 べ 全 温 度
領 域(5-30℃)に お い て 高 いKm値 を 示 し,基 質 と の
親 和 性 が 低 い も の と 推 定 さ れ た.同 様 の 結 果 が 他
の 低 温 適 応 し た 魚 類 に お い て も 報 告 さ れ て お り,
基 質 と の 低 親 和 性 は 低 温 適 応 し た 酵 素 に 共 通 の 性
質 と 考 え ら れ る.分 子 活 性k。etは,全 温 度 領 域 に
お い て シ ョ ウ ワ ギ ス が 他 の 二 者 よ り 大 き く(1.3-
2倍),シ ョ ウ ワ ギ ス　 LDHが 高 い 触 媒 能 を 有 す る
こ と が 示 さ れ た.ま た,　 k、et/Kmの 値 が 最 高 に な
る 温 度 は,シ ョ ウ ワ ギ ス10°C,コ イ20°C,ウ サ
ギ25°Cで,酵 素 が 働 く 生 理 的 温 度 と 相 関 関 係 が
認 め ら れ た.さ ら に,酵 素 反 応 の5℃ で の 活 性 化
の エ ン タ ル ピ ィ ー 及 び エ ン ト ロ ビ ィ ー は,そ れ ぞ
れ,シ ョ ウ ワ ギ ス(10.9kca1・mol'1,-10.Ocal・
mol-1・deg-1),コ イ(12.2kcal.mol-1,-6.1cal
・mo十1・deg"i),ウ サ ギ(13.1kcal・mo1-1,-3.6
cal・mo「1・deg'i)と 求 め られ,熱 的 エ ネ ル ギ ィ ー
を 得 に く い 低 温 環 境 下 に あ る シ ョ ウ ワ ギ スLDHは,
他 の 酵 素 よ り小 さ い 活 性 化 エ ン タ ル ピ ィ ー を 示 し,
エ ン ト ロ ビ ィ ー の よ り 大 き な 減 少 に よ っ て 酵 素 ・
基 質 複 合 体 の 活 性 化 自 由 エ ネ ル ギ ィ ー を 得 る こ と
が 確 認 さ れ た.今 回 得 ら れ た 酵 素 の 低 温 適 応 現 象
が ど の 様 な 構 造 の 変 化 に 基 づ く の か を 明 ら か に す
る こ と が 今 後 の 課 題 と 思 わ れ る.
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北 海 道 南 東 岸 沖 に お け る マ ダ ラ の 食 性
Feeding　 ecology　 of　 Pacific　 cod,　 Gadus　 ・macrocephalus　 off　 Southea8tern　 Hokkaido,　 Japan.
山 村 織 生(北 大 ・ 水)渡 辺 一 俊(北 水 研)島 崎 健 二(北 大 水)
Orio　 YAMAMURA　 ほlokkaido　 Univ・),　Kazutoshi　 WATANABE　 (Hokkaido　 Nat.　 Fish.　 Res.　 Inst.)
　　　　　　　　　　　　　　　　　and　 Kenji　 SHIMAZAKI　 (Hokkaido　 Univ.)
The　 stomach　 contents　 of　 Pacific　 cod,　 Gadus　 macrocephalus　collected　 off　 southeastern　 Hokkaido　 in
April　 and　 May,　 1989　 -　 1991　 were　 examined.　 Of　 the　 259　 stomachs　 examined　 for　 contents,　 ten　 were
empty.　 The　 bulk　 of　 the　 diet　 was　 represented　 by　 Walleye　 pollock,　 7ソ1eragra　 chalcogramma,　Shrimps
(mostly　 Crangonidae),　 Octopus,　 Paroctopus　 spp.,　 Lantern　 fishes,　 and　 other　 fishes　 (e.g.　 Sculpins,
pricklebacks).　 The　 diet　 was　 analyzed　 for　 each　 100　 mm　 size　 class.　 Walleye　 pollock　 was　 the　 most
important　 prey　 species　 for　 the　 all　 size　 classes　 ranging　 from　 24.9　 %　 to　 41.6　 %　 (drwt.).　 The　 impor-
tance　 of　 shrimps　 and　 lantern　 fishes　 decreased　 w三th　 the　 size　 increment　 of　 cod　 while　 that　 of　 octopus
and　 other　 fishes　 increased.　A　comparison　 of　 stomach　 contents　 index　 (SCW/BW*1000,　where　 SCW　 is
Stomach　 Contents　 Weight)　 was　 made　 for　 daytime　 (6:00　 -　 18:00)　 samples　 and　 nighttime　 (18:00　 -　6:00)
samples.　 The　 daytime　 samples　 showed　 significantly　 higher　 SCW　 values,　 and　 the　 result　 indicates


























ウダ ラは全体長群で22.9～41.6%を 占め たが 、その体長は捕 食者の
体長 ととも に増加 する傾 向にあ った(日g.2)。 胃内容物重量指 数は、
昼間VS夜paで 昼間の値が有 意に大きく(p〈.〔5,t-test)、 また0～6
時vs6～12時 と0～6VS12～18の 綱 で〔〕～6時 の値が有意 に小 さか った
(p〈.05)。以上の結果 から、本種は 当海域の底生 魚類 群集内 の最高




　　　　 length　 consumed　 by　 Pacific　 cod.
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開洋丸 によって南 シェ トラン ド諸 島周辺海域 より
採集された仔稚魚類
　　　 Larval　 and　 juvenile　 fishes　 collected　by
RV　 Kaiyo　 Maru　 near　 the　 South　 Shetland　Islands.
岩見 哲夫 ・ 一井 太郎 ・ 永延 幹男 ・ 石井 晴人
(東京家政学院大)(遠 洋水産研究所)
Teしsuo　 IWAMI　 ・　 Taro　 ICHII　 ・　 Mikio　 NAGANOBU
(Tokyo　 Kasei　 Gakuin　 Univ.)　 (Nat1.　 Res.　 Inst.　 Far　 Seas　 Fish.)
・Haruto　 ISHII
　 　　 　A　 total　 of　 103　 fish　 specimens　 belonging　 to　 16　 species　 were　 taken　 along　 with
the　 Antarctic　 krill　 in　 the　 vicinity　 of　 the　 South　 Shetland　 Islands　 by　 RV　 Kaiyo
Maru.　 All　 of　 the　 specimens　 were　 collected　 by　 KYMT　 or　 midwater　 trawl　 at　 about　 100
m　 deep.　 Juvenile　 幽 旦旦otothe旦.ユarseni　was　 the　 most　 abundant　 (46　 specimens;
44.7%　 of　 total　 catch),　 and　 post-larval　Cryodraco　 antarcticus　wa the　 next　 (14
specimens;　 13.6%　 of　 total　 catch).　 Bottom　 depths　 of'　 the　 stations　 where　 noto-
thenioid　 post⊥ar'vae　 and　 juveniles　 were　 caught　 were　 less　 than　 1000　 m　 deep.　 On　 the
contrary,　 bathypelagic　roups　 of　 the　 Myctophidae　and　 Paralepididae　were　 collected
at　 the　 ll　 stations　 which　 bottom　 depths　 were　 deeper　 than　 2000　 m.　 Stomach　 contents




























































































































































コ マ イ の 下 垂 体 と そ の 寒 冷 適 応
On　 the　 p・tuitary　 gland　 ・f　 the　 saffr・n　 c・d
,
Eleginus　 gracilis　 and　 their　 cold　 adaptation
小 川 瑞 穂 ・ 五 十 嵐 脩 ・ 浦 島 章 人
(埼 玉 大)・ 福 地 光 男(極 地 研)
M.　 Ogawaf　 O.　 Igarashi,　 A.　 Urashima　 (　Saitama　 Univ.　 )
and　 M.　 Fukuchi　 (　NIPR　 )
工n　 our　 previous　 report　 (1くitagawa　 et　 al.,190),　 t二he　 well-vascularized　glomeruli
seen　 in　 the　 saffron　 cod　 collected　 during　 summer　 and　 the　 glomeruli　 of　 t二he　 fish
collec七ed　 during　 wint二er　 appeared　 to　 be　 remarkably　a七rophic.　 Such　 seasonal　 differ-
ences　 of　 the　 kidney　 may　 be　 related　 t二〇　the　 conservation　of　 antifreeze　glycoproteins.
The　 seasonal　 variation　 of　 the　 piヒuitary　 gland　 of　 saffron　 codt　 堕　 racilis
was　 examined　 by　 light-microscopy　and　 immunohistochemis七ry.　The　 positive　 immuno-
reactions　 for　 salmon　 growth　 hormone　 and　 prolactin　 in　 t二he　 pituitary　 cells　 of七he
summer　 fish　 were　 remarkable　in　 compare　 with　 those　 of　 the　 winter　 fish.　 It二will　 be
discussed　 the　 role　 of　 the　 pituitary　 hormones　 in　 regulating　a tifreeze　glycoprotein
andヒheir　 cold　 adapt二at二ion.
南 極 海 に 生 息 す る 硬 骨 魚 の 多 く は,糸 球 体
が 消 失 し た 無 糸 球 体 腎 を 持 つ こ と が 知 ら れ て
い る(Dobbs　 etal.,'74,Dobbs,DeVries,'75).
ま た,こ れ ら の 硬 骨 魚 類 で は 血 中 に 不 凍 糖 タ
ン パ ク が 存 在 し て 体 液 の 氷 結 を 防 い で い る
(DeVries　 et　 aL,'70).　 腎 臓 で の 糸 球 体 の 消'
失 は 不 凍 糖 タ ン パ ク を 腎 臓 よ り 濾 過 排 出 し な
い こ と に 関 係 し て い る　 (Dobbs,DeVries,'75).
南 極 域 の 硬 骨 魚 に 限 ら ず,北 半 球 高 緯 度 の
寒 冷 水 域 に 生 息 す る 硬 骨 魚 に も 不 凍 糖 タ ン パ
ク が 存 在 し,冬 期 に 増 加 す る 季 節 変 動 も 観 察
さ れ て い る(Duman,DeVries,'74).　コ マ イ も
同 様 に 不 凍 糖 タ ン パ ク が 存 在 し,,冬 期 に そ の
増 加 が 知 ら れ て い る(Burchman　 et　 al.,'84).
さ ら に,北 大 西 洋 の カ レ イ(winter　 flounder)
の 夏 期 に お け る 不 凍 糖 タ ン パ ク の 消 失 に は,
下 垂 体 が 関 与 し て い る(Duman,　 DeVries,'76,
Fletcher,'79,'81,Fletcher　et　 al.,'78).
我 々 は 冬 と 夏 の コ マ イ の 腎 臓 を 比 較 し,冬
期 は 糸 球 体 が 萎 縮 し,夏 期 に は 糸 球 体 が 拡 張
し て い る の を 観 察 し た(Kitagawa　 et　 aL,'90).
こ の 糸 球 体 の 季 節 的 変 化 は 不 凍 糖 タ ン パ ク が
冬 期 は 血 中 に 保 持 さ れ,夏 期 に は 濾 過 排 出 さ
れ て 消 失 す る の に 関 与 し て い る と 考 え た.
今 回 は,北 海 道 野 付 産 の コ マ イ　　Eleginus
gracilisの 下 垂 体 を 光 学 顕 微 鏡 と 免 疫 組 織 化
学 的 手 法(ABC法)を 用 い,成 長 ホ ル モ ン
(GH)産 生 細 胞 と プ ロ ラ ク チ ン(PRL)
産 生 細 胞 の 動 態 を 観 察 し た,下 垂 体 は2月 と
6月 に 酢 酸 フ リ ー の プ ア ン 液 と プ ア ン ホ ー ラ
ン ド 液 で 固 定 し た.抗 体 は シ ロ サ ケ のGHと
PRLを 用 い た.
光 学 顕 微 鏡 に よ る 結 果 で は,下 垂 体 前 葉 の
GH産 生 細 胞 お よ びPRL産 生 細 胞 の 細 胞 核
は 夏 期 の も の が 冬 期 の も の に 比 し て 大 き か っ
た.免 疫 組 織 化 学 的 手 法 に よ る 結 果 は,夏 期
の 下 垂 体 でPRL抗 体 に 対 し 陽 性 反 応 が 見 ら
れ,PRLの 存 在 は 著 し い と 考 え ら れ る,冬
期 の も の で はGHお よ びPRL抗 体 に 対 し て
の 反 応 は 著 し く 弱 か っ た,
PRLは 硬 骨 魚 の 淡 水 適 応 に 重 要 な ホ ル モ
ン で,そ の 一 つ に,糸 球 体 を 拡 張 さ せ,糸 球
体 濾 過 量 の 増 加 か ら 低 調 尿 を 排 出 し て 淡 水 に
適 応 す る と 指 摘 さ れ て い る(Lam,Hoar,'67,
Ogawa,'68).最近 の 研 究 で は,GHが 肝 臓 中
の 不 凍 糖 タ ン パ ク めmRNAの 生 成 を 阻 害 し
(Vaisius　 et　 a1.,"88),　 夏 期 に 血 中 の 不 凍 糖
タ ン パ ク の 量 を 減 少 さ せ,PRLは そ の 減 少
に 関 与 し て い な い(ldler　 et　 al.,'89),　 し か
し,PRLが 糸 球 体 を 拡 張 さ せ,夏 期 に 血 中
よ り 不 凍 糖 タ ン パ ク を 濾 過 排 出 す る の に 関 与
し て い る 可 能 性 は 残 さ れ て い る.他 の 下 垂 体




Fish　 composition　in　 the　 St.　 Lawrence　 Island　 Polynya　 area　 in
the　 northern　 Bering　 Sea　 in　 summer　 1990　 and　 1991
西 山 恒 夫(北 海 道 東 海 大)増 田 紀 義(北 大 水)
　　　　　T.　 NISHIYAMA　 (Hokkaido　 Tokai　 Univ)　 K.　 MASUDA　 (Hokkaido　 Univ.)
矢 部 衛(北 大 水)福 地 光 男(極 地 研)V.ア レキサンダー 一"(ア ラ ス ス カ 大)
M.　 YABE　 (Hokkaido　 Univ.　 ).　 M.　 FUKUCHI　 (NIPR)　 and　 V.　 ALEXANDER　 (Univ.　 of　 Alaska)
Bottom　 trawls　 were　 made　 at　 4　 stations　 on　 July　 27,　 1990　 and　 at　 4　 stations　 on　 July
21-22,　 1991,　 between　 62-630N　 latitude　 and　 170-1730W　 longitude　 in　 the　 polynya　 area
,　 south　 of　 St・ 　 1・awrence　 Island　 in　 the　 Berinq　 Sea.　 A　 total　 of　 18　 fish　 species
belonginq　 8　 families　 were　 identified　froln　 the　 water　 depth　 of　 30-60　 m.　 The　 bottoln
telnperature　was　 between　 -1.70C　 and　 O.20C.　 The　 common　 and　 abundant　species
鍵eg。9'囎}9器 §'d螂 。llk'g:li°n藷§。q蠕 芒'器 「荒豊器du。L'器 至き:
occurred　 froln　 the　 limited　 locations.　Hippoqlosus　 hi　 olosus　 I、epidopsetta
bilineata　 and　 Limanda　 punctatissima　were　 found　 only　 in　 water　 of　 O.2　 C.　 Both　 the
nulnber　 of　 species　 and　 biomass　 in　 the　 polynya　 area　 were　 less　 than　 in　 the
surroundinq　warm　 water.
北 部 ベ ー リ ン グ 海 の ポ リ ニ ア 域 と し て 知 ら
れ る セ ン ト ロ ー レ ン ス 島 南 方 水 域 の 生 物 生 産
の 特 徴 を 調 べ る た め 、 ト ロ ー ル 網 に よ り 底 生
魚 類 の 種 類 と 量 的 分 布 を 調 べ 、 主 要 な 魚 種 の
体 長 を 測 定 し た 。
1990年7月26日 お よ び1991年7
月21-22日 に 、 北 緯62度 か ら63度 、
西 経170度 か ら173度 の 海 域 で 合 計8回
の 着 底 ト ロ ー ル を 行 っ た 。 ト ロ ー ル 網 の 長 さ
は43m、 細 口 の 幅4.7m、 網[1の 高 さ は
4.5m、 コ ッ ド エ ン ド の 目 合 は90mmで
あ っ た 。 曳 網 速 度 は3.5か ら4ノ ッ ト で 曳
網 時 間 は1時 間 で あ っ た 。 水 深 は30mか ら
66m、 底 水 温 は 一1.7℃ か ら+0.2℃ の
範 囲 で あ っ た 。 採 集 さ れ た 魚 類 は 同 定 の 後 、
主 要 な 魚 種 に っ い て 、 体 長 ・ 体 重 お よ び 生 殖
巣 重 量 の 計 測 が な さ れ た 。
2年 間 の 計8調 査 点 か ら 採 集 さ れ た 魚 種 は
8科18種 類 で あ っ た 。 こ の う ち 、 両 年 に わ
た っ て 最 も 普 遍 的 に 出 現 し た 種 類 は ド ロ ガ レ
イ 、 ツ ノ ガ レ イ 、 セ ン ト ポ ー ル ク サ ウ オ 、 キ
タ ノ ゲ ン ゲ と カ ラ フ ト シ シ ヤ モ で あ っ た 。 ト
ゲ カ ジ カ 、 コ オ リ メ ダ マ ギ ン ポ の 出 現 は 希 で
あ っ た 。 タ ラ 科 で は ス ケ ト ウ ダ ラ 、 マ ダ ラ お
よ び ホ ッ キ ョ ク ダ ラ が 得 ら れ た が 、 そ の 分 布
範 囲 は 限 ら れ て い た 。
量 的 に は ド ロ ガ レ イ が 最 も 多 く 、 つ い で ツ
ノ ガ レ イ 、 カ ラ フ ト シ シ ヤ モ な ど で あ っ た 。
主 要 カ レ イ 類 の 体 サ イ ズ 範 囲 は 、 体 長 、 体
重 そ れ ぞ れ ド ロ ガ レ イ で は11-28cm,
11-192g,ッ ノ ガ レ イ25-51cm,
150-2100gで あ っ た 。 ド ロ ガ レ イ は
1991年 に 大 型 の 魚 体 が 大 き い 割 合 を 示 し
た 。 ま た 、 ス ケ ト ウ ダ ラ は59-76cm,
1.2-3.3kgで あ っ た 。 ポ ジ キ ョ ク ダ ラ
は14-19cm,20-48gで あ っ た 。
底 水 温 と 出 現 魚 種 と の 関 係 を み る と 、 オ ヒ
ョ ウ、 ア サ バ ガ レ イ 、 お よ び ハ ナ ガ レ イ が プ
ラ ス の 水 温(+0.2℃)域 の み で み ら れ 、
ほ か の 魚 種 は い一ず れ も 一1.7か ら －LO℃ の
冷 水 温 域 か ら み ら れ た 。
底 水 温 の 著 し く 低 い ポ リ ニ ア 水 域 の 魚 種 数
と 生 物 量 は 、 底 水 温 の 温 暖 な 周 囲 の ベ ー リ ン
グ 海 の 他 の 水 域 よ り も 少 な い と 結 論 さ れ た 。
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Oceanographical analysis on the southern minke whale distribution based on the data 
during Japanese research take in 1990/91 
           7dLE*93 (*g6iSliT*gfilfPA) • 11lifq/Afili (7  :';71k1111  (IC  )  •  kte.aq/4 (  El  4.13Mkif5r,i,h) 
M.NAGANOBU(Far Seas Fish.Res.Lab.),H.KANO(Asia Air  Survey) ,Y.FUJISE(Cetacean Res.) 
  The relationship between oceanic structure and distribution of minke whale was 
 examined,using data obtained from the Japanese research take on southern minke whale 
 in 1990/91. 
  The survey waters were from  55°S to  78*S between 130°E and  170'W(Anterctic  AreaV) 
 from  Decemder 19 1990 to March 22 1991. 
  The research vessels were engaged in a systematic sighting and sampling survey on 
 minke whales,and XBT observations in order to analyze oceanic structure. 
 200   An environmental index  D200(1/200t(temperature)dz) wasintroduced to express an 
 upper stratum of oceanic structure simply. The distributions of minke whales during 
 the first and the second period were overlaid on the isothems of  Q200. 
  Though the distribution of minke whale was concentrated to the narthern part during 
 the first period from December 19 1990 to January 31 1881 ,the distribution during 
 the second period from February 2 to March 22 1991 was moved to the southern part. 
  The high density in both periods is located in the waters between  0°C to  -1.0°C of 
 Q200.
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Distribution　 of　 sea　 birds　 and　 marine　 mamrnals　 near　 the　 South　 Shetland　 lslands
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 during　 RV　 Kaiyo　 Maru　 cruise
－ 井 太 郎 、
T.　 lchii,
石井 晴 人 、 永 延 幹 男(遠 水 研)
H.　 lshii　 and　 M.　Naganobu(NRIFSF)
The　 sighting　 observations　of　 sea　 birds　 and　 marine　 mammals　 were　 carried
out　 near　 the　 South　 Shetland　 Islands　 during　 1990/91　 austral　 summer.
The　 dominant　 avian　 species　 were　 cape　 petrels　 Dap亡ion　 capensis　(16亀of
the　 observed　 avian　 numbers),　 chinstrap　 Penguins　 Pygocelis　 ∂η亡∂rσ 亡エc∂
(14})　 and　 southern　 giant　 fulmars　 M∂cronectes　gゴ9∂ η亡 u5(78).The
former　 two　 species　 are　 krill　 feeders　 and　 tended　 to　 be　 appear　 in
shelf/slope　 regions,　 where　 Antarctic　 krill　 were　 abundant.　 As　 for
marine　 mammals,　 minke　 whales　 B∂1∂enopter∂ 　∂cu亡oros亡r∂ 亡a　and　 Antarctic
fur　 seals　 Arc亡oceph∂1us　9∂ze11∂,　 both　 of　 which　 are　 also　 krill
specialists,　were　 dominant・ 　 In　 contrast　 to　 fur　 seals,　 minke　 whales
were　 not　 correlated　with　 krill　 distributions.
【は しめ に 】 サ ウ ス シ ェ トラ ン ド諸 島 周 辺 海
域 は 、 ナ ン キ ョク オ キ ア ミ現 存 量 が 大 き いた
め、 海 鳥 類 や 鰭 脚 類 な どの オ キ ア ミ捕 食 者 の
現存 量 も 大 き な海 域 とな っ て い る。 水 産 庁 開
洋 丸 は1990/91年 の 南 極 海 航 海 で 当 海 域 σ)オ
キ ア ミ資 源 量 調 査 を 行 っ た が、 同 時 に 海 鳥 ・
海 獣 類 の 目視 観 察 も 行 っの で、 そ の 観 察 結 果
を 報 告 す る。
【方 法 】 観 察 は 調 査 海 域 への 往 航 時 の50'Sか
ら始 め、 調 査 海 域 か らの 復航 時 の50'Sま で 行
った。 監 察 期 間 は1990年12月 中 旬 か ら1991年
2月 上 旬 で あ った。
海 鳥 類:原 則 と して 船 橋 航 海 担 当 者 が1日6回 、
船 内 時 間 の 偶 数定 時(02:00,06:00.10:00,
14:00,18:00お よび22:00、 暗 夜 の 場 合 は 除 く)
に10分 間 、 出 現 した 鳥 の 種 類 、 数 お よぴ 出 現
状 態 を観 察 、 記 録 し た。 記録 様 式 に つ い ては
ー
BOIOMASS計 画 に お け る国 立 極 地 研究 所 の 様 式
に従 った。
海 獣 類:毎 日、 日 の 出(開 始 時)か ら 日 没
(終 了時)ま で の 間 、主 と し て航 海 担 当者(3
名)が 船 橋 よ り観 察 を行 った。 観 察 は 、海 獣 類
の 出 現 の 都 度(発 見 時)に 肉 眼 また は 双 眼 鏡
(7倍 あ る い は20倍)で 行 い、 種 類、 頭 数、 船
か ら の距 離 と 方 向 を記 録 した。 記録 様 式 は、
遠 洋 水産 研 究 所 鯨 類 研 究 室 の も の を 用 い た。
い つ れ の 目 視 観 察 の 場 合 も、 種 の 同 定 は お
も に 「南極 海 の 海 鳥 類、 鰭 脚 類、 鯨 類 」(国
立 極 地 研 究 所 、1983年11月)に よっ た。
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【結 果 】
海 鳥 類:全 種 類 の 出 現 総 羽 数 はLeg　 lで3.901
羽 、　 Legnで3,499羽 の 合 計7,400羽 で あ っ た 。
出 現 種 数 は 両Legを 通 じ て25種 で あ っ た(不 明
種 を 除 く)。 種 類 別 に 見 る と 両Legを 通 し て 最
も 多 く 出 現 し た 種 は マ ダ ラ フ ル マ カ モ メ の
4.705羽(全 体 の61%)で あ り 、次 い で ア ゴ ヒ ゲ
ペ ン ギ ン1,054羽(14%)、 ミ ナ ミ オ オ フ ル マ カ
モ メ488羽(7%)、 ア シ ナ カ ウ ミ ツ バ メ306羽
(4%),マ ユ グ ロ ア ホ ウ ド リ249羽(3%)、 ク
ジ ラ ド リ245羽(3%)の 順 で 多 か っ た 。 オ キ ア
ミ 依 存 性 の 高 い マ ダ ラ フ ル マ カ モ メ と ア ゴ ヒ
ゲ ペ ン ギ ン は オ キ ア ミ 現 存 量 の 大 き い 陸 棚/
陸 棚 斜 面 域 に 概 し て 多 く 出 現 し た 。
海 獣 類:鯨 類 は88回 観 察 さ れ 、 内 容 は10種 、
235頭 で あ っ た 。 種 類 別 で 見 る と)ミ ン ク ク ジ
ラ(59頭 、27回)が 最 も 多 く、 次 い で オ キ ゴ ン
ド ウ(25頭,2回)、 ザ ト ウ ク ジ ラ(23頭 、6回)、
ナ ガ ス ク ジ ラ(10頭 、6回)、 イ ワ シ ク ジ ラ(8
頭 、5回)の 順 に 多 か っ た 。 種 類 が 不 明 の も の
は 全 体 を 通 じ て32回(36%)観 察 さ れ 、 そ の 頭
数 は94頭(40%)で あ っ た 。 鰭 脚 類 は 、35回 観
察 さ れ 、内 容 は3種 、57頭 で あ っ た 。 こ の う ち
多 く は ナ ン キ ョ ク オ ッ ト セ イ(38頭 、21回)で
あ り 、 種 類 が 不 明 の も の は13頭 、9回(と も に
全 体 の13%)で あ っ た 。 同 じ オ キ ア ミ 捕 食 者
で あ る が 、 ナ ン キ ョ ク オ ッ ト セ イ の 場 合 は オ
キ ア ミ 現 存 量 の 大 き い 陸 棚/陸 棚 斜 面 域 に 出
現 し た の に 対 し 、 ミ ン ク ク ヅ ラ の 場 合 は そ う
で は な か っ た 。
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遊 泳 距 離 計 と 水 深 記 録 計 を 用 い た
キ タ ゾ ウ ア ザ ラ シ の 潜 水 行 動 の 解 析
Diving　 behavior
TOR
f　 a　northern　 elephant　 seal　 recorded　 by　 a　 veloclty　 ロeter　 and　 a
箱 山 洋 ・ 内 藤 靖 彦　・　B.　J.　 Le　 Boeut　 ・　坂 本 亘 ・ 浅 賀 朋 宏
(京 都 大)(極 地 研)(加 州 大)(京 都 大)(東 水 大)
H.Hakoya■a　 (Xyoto　 Univ.),　 Y.Naito　 (NIPR),　 B.J,　 Le　 Boeuf　 (UCSC)
胃.Saka亘oto　 (Kyoto　 Unlv.),　 T.Asaga　 (Tokyo　 Unlv.　 Flsh.)
Diving　 behavior　of　 an　 adult　 female　 northern　elephant　 seal,　 〃irouη88aη8αst/rost-
r/s,　 was　 recorded　by　 a　 velocity　 meter　 and　 a　 time-depth　recorder(TDR),　 Diyng　 pro-
files　 were　 classified　into　 five　 types　 (A-E).　 Mean　 descending　distances　 of　 A　 and
D　 types　 were　 longer　 than　 mean'dive　depths.　 But　 mean　 ascenditlg　distance　 of　 all
types　 and　 mean　 descending　distance　 of　 C　 type　 were　 shorter　than　 mean　 dive　 depths.
Mean　 swim　 speed　 in　 descending　of　 A　 type　 was　 l.37m/s,　that　 of　 O　 type　 was　 1.47m/s.
Meall　 horizontal　distance　 trayelled　 in　 descending　 of　 A　 type　 was　 856m,　 that　 of　 D
type　 was　 686m.
キ タ ゾ ウ ア ザ ラ シ　(Mirounga　 angustirostris)　 は 、
北 太 平 洋 で カ リ フ ォル ニ ア 沿 岸 か ら ア リ ュー シ ャ
ン 列 島 に 達 す る ほ どの 大 規 模 な 回 遊 を す る。 連 続
水 深 記 録 計(TDR)を 使 っ た 装 着 実 験 か ら、 本 極 は
哺 乳 類 の 中 で は 最 大 の 潜 水 深 度 記 録 を 持 ち(水 深
1500m)、 回 遊 期 間 中 ほ と ん ど水 面 下 に い る(約
90%)連 続 的 潜 水 を 行 っ て い る こ と が わ か っ て い
る(Naito　 et　al.　 1989　 )　。　 ま た 各 潜 水 は5つ の タ
イ プ、 も し くは 何 れ の タ イ プに も属 さ な い も の に
分 類 す る こ と が で き、 そ れ ぞ れ の 潜 水 の 持 つ 役 割
に つ い て 議 論 され て い る(Le　 Boeuf　 et　al.　 1988　 )。
こ の よ う に 本 極 の 潜 水 行 動 は 大 型 動 物 の 中 で も 特
徴 的 で 興 味 深 い も の で あ る こ と が わ か っ て き た が、
さ ら に 潜 水 タ ィ ブ の 議 論 を 進 め た り、 潜 水 行 動 を
運 動 量 の 点 か ら 明 ら か に し て い くに はTDRだ け で は
不 十 分 で あ る。 そ こ でTDRに 加 え て 遊 泳 距 離 計 も 同
時 に 装 着 す る こ と を 試 み た 。 遊 泳 距 離 計 か ら は 、
遊 泳 距 離 や 遊 泳 ス ピ ー ドを 知 る こ と が で き る。 ま
た 遊 泳 距 離 計 とTDRと を 組 み 合 わ せ る こ と で、 潜 水
に お け る遊 泳 距 離 の水 平 成 分 を 求 め る こ とが で き
る 。
〔方 法 〕 装 着 実 験 に使 用 さ れ た 遊 泳 距 離 計 は プ ロ
ペ ラ を 回 す こ と で 遊 泳 距 離(遊 泳 ス ピ ー ド)を 測 言
起 す る。 解 析 に は、1989年 、2月 に カ リ フ ォ ル ニ ア8
沿 岸Ano　 Nuevoで 行 わ れ た 計 器 の 装 着 実 験 か ら 得
ら れ た 成 熟 雌1個 体 の32日 間 に わ た る 行 動 記 録 を 用
い た 。 各 潜 水 はTDRに よ りA-Eの5つ の プ ロ フ ァ イ ル
に 分 類 し、 こ の う ちA.C,Dタ イ プ だ け に 着 目 し た
(Fig.1)。 そ の 上 で、 潜 水 タ イ プ毎 に、 ① 遊 泳 距
離 則 とTDRを 比 較 し、 ② 遊 泳 ス ピー ドや ③ 水 平 方 向
の 遊 泳 距 離 を 計 算 し た 。
〔結 果 〕 ① 一 回 の 潜 水 で の 潜 水 距 離 を 下 降 と 上 昇
と に 分 け て 解 析 す る と 、Cタ イ プ を 除 き、 下 降ll寺の
遊 泳 距 離 の 平 均 値 は 潜 水 深 度 の 平 均 値 よ り太 き か　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　T
ablt　 l,っ た(Tab]e.1)。 潜 水 深 度 は 遊 泳 距 離 の 垂i自 成 分
で あ る か ら、 こ の 点 に 関 し て は 矛 盾 は な い。 し か
し、 す べ て の 一ヒ昇 遊 泳 距 離 と、Cタ イ プ の 下 降 遊 泳
距 離 の 平 均 値 は 潜 水 深 度 の 平 均 値 よ り も 小 さ か っ
た 。 い つ で も 遊 泳 距 離 が 溜 水 深 度 よ り も 小 さ い わ　 　DiY≡
け で は な い の で、 計 器 の 故 障 が 差 の 原 因 で は な い。
こ の 差 は 、 外 的 な 要 因 の せ い で 、 遊 泳 距 離 計 が 過
小 評 価 され た 値 を 測 定 し て い た こ と か ら起 こ っ た
も の で あ る。 こ の こ と は 、 下 降 時 と 上 昇 時 お よ び
潜 水 タ イ プ 間 で 、 遊 泳 に 何 ら か の 違 い が あ る こ と
を 示 唆 す る。 原 因 と し て は 、1.流 れ の 影 響 と 、2.
移 動 方 向 と 訓 器 の 方 向 の ず れ が 考 え ら れ る 。 仮 に
積 極 的 に は 遊 泳 せ ず に 浮 力 だ け で 上 昇 し て い く こ
とで 移 動 の 方 向 と 休 軸(計 器)の 方 向 が 異 な っ て
い た と す れ ば 、 そ の と き の 遊 泳 距 離 は 過 小 評 価 さ
れ る。
② 遊 泳 距 離 計 がTDRに 対 し て 矛 盾 の な い 値 を 記 録 し
て い たA及 びDタ イ プ の 下 臨 時 の み で 遊 泳 ス ピ ー ド
を 計 算 し た。 下 降 時 の 遊 泳 ス ピ ー ドの 平 均 値 は
A,Dタ イ プ で そ れ ぞ れ 、L37匝/s、L47m/sであ っ た 。
③A及 びDタ イ プ の 下 降 時 の み で 遊 泳 距 離 の 水 平 成
分 が 計 算 で き た 。 一・回 の 潜 水 当 た り の 平 均 値 はAタ
イ プ で856m、Dタ イ プ で686mで あ っ た 。Dタ イ プ で
は さ ら に 潜 水 の 底 で 泳 ぐ時 の 遊 泳 距 離 が 約200m加































　　　　　　　　　　　Diving　 behaVior　 of　Blue-eyed　 Shag;
comparison　 between　 incubating　 and　 chick-rearing　 rnales　 and　 annual　 variation
加藤明子(早 稲 田大),綿 貫 豊,内 藤靖彦(極 地研),　 J.P.　Croxall　(英国南極局)
A.　 Kato　 (Waseda　 Univ.),　 Y.　Wa伽uki,　 Y.　Naito　 (NIPR),　 」.P.　CroxaU　 (BAS)
The　 diving　 patterns　 of　 male　 Blue-eyed　 Shags　 P加1㏄rocorαx　 atriceps　 were　 studied　 witl　 continuous
recording　 time・-depth　 recorders　 during　 the　 l989　 and　 1990　 breeding　 seasons　 at　 Bird　 Island,　South
Georgia.　 In　 1990　 breeding　 season,　 the　incubating　 bird,　 making　 one　 long　 dive　 bout　 per　 day,　made　 fewer,
10nger　 dives　 wi由less　 bottom　 time　 than　 the　 chickイearing　 bird,　 making　 at　least　 two　 bOuts　 per　 day.
T廿ning　 of　dives,　 dive　 duration,　 dive　 depth　 and　 dive-pause　 ratio　 in　 1990　 (a　year　 of　average　 breeding
success;　 1　chick/nest)　 were　 simmilar　 to　1989　 (a　year　 of　low　 breeding　 success;　 0.1　 chick/nest).　However,
Birdsmadefewer,　shorter　 dive　 bouts　 and　 more　 shallow　 dives　 in　 1989　 than　 in　1990.　This　 indicates　 that
birds　 changed　 foraging　 site　 frequently　 and　made　 more　 travelling　 orprey-exploiting　dives　 in　1989.
ウ類は沿岸 の浅い海域 で潜水 し,主 に底層生
の魚類 を採餌 してい る と考 え られてる.1989
年,サ ウス ・ジ ョー ジア諸島バー ド島で小 型連
続水 深記録計 を用 い てアオメ ウ(Phalacrocorαx
atriceps)の 潜水行 動の調査 を行 った ところ,
育雛 雄2個 体 の平均 潜水時 間は3～4分,平 均
深 度 は80～90mで,か な り深 く長 く潜 ってい
る ことが明 らか にな った.1990年,さ らに抱
卵雄 と育雛雄 それぞれ1個 体 につ いて調査 を行
い,繁 殖 段階 と年変化 について潜水行 動を比較
した.
すべて の個体 は10～19時 に集中 して潜水 を
行 ってお り,平 均 潜水深度 は44～94m,平 均
潜水 時間 は2.7～4.1分 間 で,底 滞在時 間は潜水
時 間の38～50%を 占めていた,潜 水時 間 と次
に潜水 を始 める まで の海 面滞在時 間の間 には直
線 的な相 関 はな く,海 面滞在 時間は平 均す ると
直前 の潜水時 間 の2～3倍 であった.
1990年 の2個 体 の潜水 パ ター ンを比較す る
と,抱 卵鳥 は長 い潜水 バ ウ ト(一 連の繰 り返 し
潜水)を1日 に1回 だけ行 い,1日 あ た りの潜
水 回数 は平均20.9回 で あったのに対 し,育 雛 鳥
は1日 に少 な くとも2回 の潜水バ ウ トを行 い,
1日 の平均 潜水 回数 も28.7回 と抱 卵鳥 に比べ多
か った.ま た抱 卵鳥 の潜水 は水面 か ら海底 まで
の移動 に費 やす時 間が長 く,餌 のいる底 での滞
在時間 の比 率がかな り小 さか った.こ れ らは,
育雛鳥 は雛 への給餌 のためよ り多 く揉 解 し,給
餌 のため よ り頻 繁 に巣 に戻 らなければ いけない
こ とを示 してい る.
1989年 と1990年 の潜水パ ター ンを比べ る と,
1989年 は短 い潜水 バ ウ トを数 多 く行 ってお り,
1990年 に はほ とん ど観察 されなか った浅 い潜
水(<21m)が 全 潜水回数 の約30%を 占 めて
いた.1989年 の巣立 ち率 は1巣 当 た り0.1羽 と
低 かったの に対 し,1990年 は例 年並 の1.0羽 で
あった,こ の ことか ら1989年 は1990年 に比べ
て無条件 がか な り悪 ぐ,そ のため アオメ ウは頻
繁 に採餌場所 を変 えていた と考 え られ る.ま た
浅 い潜水 は移動あ るいは浅 い ところにい る餌 を
捕 るための潜水 で あった と考 えられ る.
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ウ ェ ッデ ル ア ザ ラ シ の 潜 水 行 動
一分ングル海峡における、90年 夏のデータ
Diving　behavior　 of　ledde|l　 Seals　 in　Ongu|　Strait　 in　summer,
真鍋 彩 子(日 本 女子大)・ 内藤 靖彦(極 地研)・ 綿 貫 豊(極 地研)・ 奥 村 浩(日 本女 子大)
　 A.Manabe(JaPan.Women's.UNIV.)●Y.Naito(NIPR)
Y.Watanuki(NIPR).H.Okumura(JaPan.Women's.UNIV.)
Diving　 behavior　 of　 two　 female　 Weddell　 Seals　 (Leptonychotes　weddelli)　 was　 studied
with　 a　 time-depth　recorder　 (TDR)　 in　 Ongul　 Strait　 in　 November　 1990・ 　 A　 female　 tlAtt
and　 the　 other　 female　 tlBtl　 measured　 276cm　 and　 215cm　 ,respectively,　from　 nose　 七〇
tip.　 Both　 "Atl　 and　 ttBtl　 used　 the　 same　 breathing　hole.
11A`,　 dived　 217　 times　 durinq　 7　 days.　 Mean　 dive　 duration　 of　 tlAll　 was　 16・2　 min・ 　 The
dives　 exceedinq　400m　 in　 depth　 accounted　for 53.82　 0f　 tot二al　 dives　 of　 stAt「 ・　 flBlt
dived　 1599　 times　 during　 14　 days.　 Mean　 dive　 duration　of　 ttBll　 was　 8・5　 min・ 　 The
dives　 less　 than　 50m　 in　 depth　 accounted　for　 63.2竜 　of　 to七al　 dives　 of　 ttBtt.
This　 difference　 indica七es　 that　 there　 is　 large　 individual　 variation　 in　 diving
pa七t二ern.
ウ ェ ッデ ル アザ ラ シ　(Leptonychotes　 weddelli)
の 調 査 が集 中 的 に 行 わ れ て い る の は 、 マ ク マー ド海
域 に 限 られ 、昭 和 基 地 周 辺 に お け る本 極 の 知 見 は少
な い 。本 研 究 で は 連 続 水 深 記 録 計 を用 い 、昭 和 基 地
付 近 の オ ン グル海 峡 に生 息 す る本 極 の 潜 水 行 動 を記
録 し 、 潜水 パ ター ン を解 析 した 。
1990年11月 、 オ ン グ ル 海 峡 に お いて ウ ェ ッ
デ ル ア ザ ラ シの成 獣 雌2個 体(A,B)に 潜 水 記 録 計
(TDR)を 装 着 す る こ とに よ り、Aか ら7日 間 、
Bか ら は14日 間 の 記 録 が得 られ た。Aは 体 長27
6cm,胴 囲198cm、Bは 体 長215cm,胴 囲
191cmで あ っ た 。 ま た 、A,Bが 共 通 の呼 吸 孔 を
使 用 し て い る こ と 、共 に 仔 連 れ で は な い こ とが確 認
され た 。
個 体Aの 全 潜 水 回 数 は217回 で あ り、潜 水 時 間
は平 均16.2分 、最 大38.3分 で あ っ た 。 また 、
個体Bで は、全潜水回数は1599回 であり潜水時
間は平均8.5分 、最大29.8分 であった。また、
個体Aで は400mを 超える潜水が53.9%を 占め
るのに対 し、個体Bで は50m以 下の潜水が63.2

















Correlation　 between　 environmental　 water　 temperature　 and　 stomach　 temperature
of　the　 free-ranging　 loggerhead　 turtles　 (Caretta　 caretta).
佐 藤 克 文(京 大 農)坂 本 亘(京 大 農)
内 藤 靖 彦(極 地 研)内 田 至(名 古 屋 港 水 族 館)
　 　 　 　 K.SATO(Kyoto　 Univ.　Fish.),　W.SAKAMOTO(Kyoto　Univ.　Rsh.),
Y.NAITO(NIPR)　 and　 l.UCH旧A(Nagoya　 Port　Aquar'-m).
The　 time　 temperature　 recorders(TTRs)　 were　 attached　 to　the　free-ranging　 internesting　 loggerhead　 turtles(Caretta
ctvrena)　 to　know　 the　correlation　 between　 stomach　 temperature　 fluctuations　 and　environmental　 water　 temperature
fluctuations.　 The　 stomach　 temperature　 fluctuations　 showed　 high　 correlation　 with　 several　 hourly　 time　 lag　to　long
periodic　 water　 temperature　 fluctuations　 such　 as　24　hour.　 However　 we　 did　not　find　accurate　 correlation　 between
the　stomach　 temperature　 fluctuations　 and　 short　 periodic　 water　 temperature　 fluctuations　 such　 as　about　 10
minutes(Fig.1).　 The　 time　 lag　and　 the　correlation　 seems　 to　be　longer　 and　 higher　 in　accordance　 to　length　 of　period
of　water　 temperature　 fluctuations,　 while　 they　 were　 influenced　 more　 or　less　to　deviation　 of　water　 temperature
fluctuations.
ウ ミ ガ メ類 は 水 温 よ り数 度 高 い体 温 を 持 っ
て い る事 が 知 られ て い るが,海 で ど の 様 な 水
温 変 動 を経 験 し,体 温 が そ れ に対 し て い か な
る 反 応 を し て い る か は わか っ て い な い.小 型
温 度 記 録 計 を 用 い て 産 卵 期 の ア カ ウ ミガ メ
(Caretta　 caretta)が 海 域 で 経 験 す る 水 温 変 動
と胃 内 温変 動 度 を 記 録 し,両 者 の相 関 関 係 を
明 らか に す る こ とを 試 み た.[方 法]実 験 に
用 い た 記録 計 は 温 度 や 深 度 を連 続 的 に 長 期 間
記 録 す る こ とが で き る.温 度記 録 計 は1個 体 に
2本 を用 い,1本 を 背 甲上 に 装着 して カ メ が 経
験 す る水 温 を 記 録 し,も う1本 は 胃 の 中 に 挿 入
して 胃 内温 度 を 記 録 し た.実 験 は1989年 に 徳
島 県 の 蒲 生 田 岬,1991年 に 和歌 山県 南 部 町 の
千 里 浜 で 行 っ た.産 卵 直 後 の ア カ ウ ミガ メ に
記 録 計 を装 着 し,約2週 間 後 に 同 じ砂 浜 に次 の
産 卵 の た め に 上 陸 し て来 た カ メ か ら記 録 計 を
回 収 し,計4個 体 分 の デ ー タ を 得 た.解 析 の 主
眼 は,経 験 した 水 温 変 動 に 対 す る胃 内 温 変 動
の 相 関 関 係 や 遅 れ 時 間 を調 べ る
こ と に あ る.相 関 の 度 合 や 遅 れ
時 間 が 水 温変 動 の 周 期 や 振 幅 に
よ っ て 変 化 す る か ど う か,個 体
差 は あ る か,な ど に注 目 し た.
[解 析 方 法]水 温 デ ー タ と胃 内
温 度 デ ー タに 様 々な 長 さの 移 動
平 均 を か け,変 動 成 分 の任 意 の
周 期 を 取 り除 い た.さ らに,胃
????』??↑
内 温 度 デ ー タ を 前 に10分 ず っ ず ら しなが ら,
ず ら し時 間 毎 の 相 互 相 関 係 数 を算 出 した,相
互 相 関 係 数 が 最 大 とな るず ら し時 間 を 胃 内 温
変 動 の 水 温 変 動 か らの 遅 れ 時 間 と 見 な し,相
互 相 関 係 数 の 最 大 値 に よ っ て相 関 の度 合 を 判
断 し た,[結 果]1989年 に 得 たデ ー タ で は,
経 験 し た水 温 変 動 の 周 期 や 振 幅 に よ っ て,相
関 の 度 合 と遅 れ 時 間 は 異 な っ た.ア カ ウ ミ ガ
メが 経 験 した水 温変 動 の う ち,24時 間 周 期 の
変 動 に対 し て は 胃 内 温 変 動 は極 め て高 い相 関
を 示 し,一 方,カ メ の 潜 水 行 動 に よ っ て 引 き
起 こ さ れ た十 数 分 周 期 の 水 温 変 動 に対 して は
相 関は 見 られ な か っ た(Fig.1).十 数 分 よ り長
く24時 間 よ り 短 い周 期 の 水 温 変 動 成 分 に 関 し
て は,周 期 が 長 く24時 間 に 近 い ほ ど,相 関 は
高 く遅 れ時 間 は 長 い 傾 向 が あ っ た,同 じ24時
間 周期 の水 温 変 動 で も振 幅 が 大 きい ほ ど相 関
は 大 き く,遅 れ 時間 は 短 か っ た様 に 見 え る.
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  PRELIMINARY STUDY ON ECOLOGY OF THREE SPECIES PENGUINS  
                      Fan Zhengang 
         Institute of Oceanology, Adademia Sinica 
   7 Nan-Hai Road, Qingdao, People's Republic of China 
     There are three species penguins in Fildes Peninsula. 
 Pygoscelis papua, P adeliae and P. antarctica. P. adelia is 
dominantal species. There are forty millions individuals in 
Antarctica. The breeding season of penguins is from October to 
March of next year in Antarctica. They came from overwintering 
area to Fildes Peninsula in breeding season. P adeliae came here 
earlier than another two species. First, they went to look for 
their nest and then to repair it. Usually, most of nests had 
built on the rocky seashore but some had built on the highland 
because those penguins lately came . Period of lay eggs is from 
the last ten days of October to second ten days of November. 
Usually, there are two eggs. Length of egg is 7 cm. Diameter is 5 
cm. Weight is from 75-100g. Some juvenile individuals came the 
Fildes Peninsula with adult penguins together. They did not built 
nests. The nestlings was born from 30-35 days of incubation 
 period. Weight of nestlings is only 40 g. The survival rate of 
egg is lower than fourth percent. The nestling grew up healthy 
juvenile individual from 60 to 70 days. Juvenile individuals 
quickly formed a new population. After February, with the lapse 
of time the snow storm rapidly increased and air temperature 
sharply declined. The winter of Antarctic would come here, three 




Heavy　 Metal　 Distribution　in　 Weddell　 Seals　 (Lθptonychotes　weddellj)　 from
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ・　 Antarctica　 during　 JARE-32.
野 田 香 織1)、 倉 持 利 明2)、 宮 崎 信 之3)、 立 川 涼 れ
(1)愛 媛 大 ・ 農 、2)東 京 農 工 大 ・ 農 、3)国 立 科 学 博 物 館 ・ 動 物 研 究 部)
　 　 　 　 　 K.　 Noda1),　 T.　Kuramochi2),　 N.　 Miyazaki3),　 R.　 Tatsukawa1).
(1)Ehime　 Univ.,　 2)Tokyo　 Univ.　 Agr.　 T込chllo1.,　 3)Nat1.　 Sci.　 Museum)
Heavy　 metal　 concentrations　 of　 5　weddell　 seals　 (乙eptonychotes　 weddellj)　 captured　 at
Antarctica　 in　 1990/91　 winter　 during　 JARE-32　 were　 determined.　Fe　 and　 Cu　 in　 the　 livers　 of
weddell　 seals　 were　 remarkably　 higher　 than　 reported　 values　 for　 other　 marjne　 mammals.　Cd
in　 livers　 of　 these　 seals　 were　 rather　 low　 than　 other　 marine　 mammals.　 Markedly　 h玉gh　 Fe
concentration　 in　 livers　 of　 weddell　 seals　 may　 be　 related　 to　 the　 excellent　 diving　 ability　 of
this　 species.　 It　is　well　 known　 that　 fishes　 constitute　 more　 than　 90%　 of　 the　 diet　 of　 weddell
seals.　 Relatively　 low　 Cd　 concentration　 in　 livers　 of　 these　 seals　 probably　 suggests　 less
feeding　 on　 squids　 which　 have　 high　 Cd　 levels　 compared　 to　 fish.
ウ ェ ッ デ ル ア ザ ラ シ(Lθptonychotes
weddel/i)　 は 、 鰭 脚 類 中 景 も 南 に 分 布 し、 潜 一
水 能 力 に 優 れ て い る こ と が 特 徴 で あ る。 ま た
食 物 連 鎖 の 高 位 に 位 置 し て い る た め 、 南 極 生
態 系 全 体 の 指 標 生 物 と し て 有 望 視 さ れ て い る 。
し か し、 重 金 属 を は じ め と す る 化 学 物 質 の 体
内 蓄 積 に 関 す る 研 究 例 は ま だ 少 な 、い 。 さ ら に 、
他 の 海 生 哺 乳 類 と 比 較 し、 ウ ェ ッ デ ル ア ザ ラ
シ の 重 金 属 蓄 積 の 特 徴 を 捉 え る こ と に よ っ て 、
本 極 の 未 知 な 生 態 情 報 に つ い て 推 定 で き る か
も し れ な い。 以 上 の よ う な こ と か ら、 今 回 ウ
ェ ッ デ ル ア ザ ラ シ の 組 織 器 官 中 の 重 金 属 濃 度
を 測 定 し、 考 察 を 行 な っ た 。
【結 果 と 考 察 】JARE-32に お い て'90/12-
'91/4に 捕 獲 さ れ た ウ
ェ ッ デ ル ア ザ ラ シ5頭
(♂1頭 、 ♀4頭)の 筋 肉 、 肝 臓 、 腎 臓 中 の
重 金 属 濃 度 を 原 子 吸 光 光 度 法 を 用 い て 測 定 し
た 。 そ の 結 果 、JARE-22に お い て 捕 獲 さ れ た
ウ ェ ッ デ ル ア ザ ラ シ3頭(♂2頭 、 ♀1頭)
の 分 析 値(Hondaeta!.,1987)と 比 較 し て 、
肝 臓 、 腎 臓 、 筋 肉 中Cdの 平 均 濃 度 が 高 か っ た 。
こ の 差 は 、JARE-32で 捕 獲 し た 検 体 の 方 が 平 均
体 長 が 大 き い こ と か ら 考 え て 、 年 齢 変 動 の 影
響 だ と 思 わ れ る 。
他 の 海 生 哺 乳 類 と 比 較 す る と 、 ウ ェ ッ デ ル
ア ザ ラ シ の 組 織 器 官 中Fe,　 Cu濃 度 は 目 立 っ て
高 く、 一 方 、　 Cdは 特 に 低 か っ た 。　 Fe濃 度 が 高
い こ と は、 本 種 の 優 れ た 潜 水 能 力 を 反 映 し て
い る の だ ろ う。 下 図 は さま ざ まな 海 生 哺 乳 類
に つ いて 肝 臓 中Cu濃 度 を 肝 臓 中Cd濃 度 に対 し
て プ ロ ッ トした もの で あ る。 ウ ェ ッデ ル アザ
ラ シ は、 鰭 脚 類 の 中.でも特 に、 肝 臓 中Cu濃 度
が 高 くか っ 大 き く変 動 して お り、 一 方 肝 臓 中
Cd濃 度 は 低 か っ た。Pl6tzeta1.(1991)に
よ る と、 ウ ェ ッ デ ル ア ザ ラ シの 食 物 は,96%以
上 を 魚 類 が 占 め て お り、 イ カ 類 は 錨 程 度 で あ
っ た。 魚 類 中Cd濃 度 は イ カ 類 の1/10以 下 と低
い こ とが 知 られ て お り、 本 種 のCd濃 度 の 低 さ
は こ の 食 性 を 反 映 して い る の で あ ろ う。 しか
し、　 Cuを は じめ とす る必 須 元 素 の 生 体 内 蓄 積
は 種 固 有 の 代 謝 生 理 に支 配 さ れ る た め、 そ の
種 間 差 は 食 性 か らだ け で は 説 明 が で き な い。
ウ ェ ッデ ル ア ザ ラシ の 肝 臓 中Cu濃 度 が、 鯨
類 や 鰭 脚 類 の 中 で特 に 高 い こ と に っ いて は、
今 後 生 理 機 能 や 生 態 特 徴 な どの 情 報 も考 慮 に
い れ て 考 察 を 続 け るつ も りで あ る。
一68一
? ? ?????? ???? ???
P36
北 太 平 洋 に お け る ハ イ イ ロ ミ ズ ナ ギ ド リ お よ び
ハ シ ボ ソ ミ ズ ナ ギ ド リ の 炭 素 、 窒 素
安 定 同 位 体 比 と 生 態 と の 関 係
The　 relationship　 between　 stable　 isotopes　 and　 ecolgy　 of　 Sooty　 (Puff1旦 §9[工 §皇旦§.)and
Short-tailed　 (巳.麸 ≧皿uiroS.tris)　 Shearwaters　 in　 the　 North　 Pacific.
南 浩 史(北 大 水 ・北 洋 研)南 川 雅 男(三 菱 化 成 生 命 研)小 城 春 雄(北 大 水 ・北 洋 研)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hiroshi　 Minami1,　 Masao　 Minagawa2　 and　 Haruo　 Ogil
1:　 Res.　 Inst.　 Nor.　 Pac.　 Fish.,　 Fac.　 Fish.,　 Hokkaido　 Univ.　 2:　 Mitsubishi　 Kasei　 Irlst.　 Life　 Sci.
It　 has　 been　 well　 documented　 that　 the　 animals　 in　 higher　 trophic　 leve]s　 have　 higher　 δ13C　 and
δ15N　 values.　 We　 examined　 the　 δ13C　 and　 δ　15N　 values　 of　 18　 Sooty　 and　 44　 Short-tailed
Shearwaters　 samp|ed　 in　 the　 offshore　 waters　 of　 the　 North　 Pacific　 during　 Apri1-June,　 1986,
1989　 arld　 1990.　 Sooty　 Shearwaters　 off　 northeastern　Honshu　 had　 higher　 isotope　 values　 than
Short-tailed　 Shearwaters　 sampled　 in　 the　 same　 area.　 The　 δ13C　 values　 of　 Sooty　 Shearwaters　 in
the　 western　 subtropical　 region　 were　 higher　 than　 that　 of　 Short-tailed　S earwaters,　 wh
the　 δ　15N　 values　 showed　 wide　 range　 of　 overlap　 between　 the　 two　 species.　 lt　 was　 suggested
that　 the　 Sooty　 Shearwater　 off　 northeastern　H ns u　 feeds　 on　 prey　 organisms　 in　 higher
trophic　 levels　 compared　 to　 the　 Short-tailed　 Shearwater.　 On　 the　 other　 hand,　 in　 the　 western
subtroPical　 region,　 the　 differences　 of　 food　 source　 between　 the　 two　 species　 were　 suggested.
ハ イ イ ロ ミズ ナ ギ ドリ　(Puffinus　 griseus)
お よび ハ シボ ソ ミ ズ ナギ ドリ　(P.　tenui-
rostri旦)の 分 布 、 食 性 、形 態 等の 研究 か ら、
その 生 活 型 の 違 いが 明 ら か に な りつ っ あ るが 、
外 洋 域 に お け る生 活 史 解 明 は 未 だ 十分 で あ る
とは い えな い。 近 年 、食 物連 鎖の 捕 食 、 被 食
過 程 に お い て 、栄 養 段 階 が1段 階 高 くな る毎
に捕 食 者 の 窒 素 安 定 同位 体 比(δlbN)は 約
3.5名 、 炭 素 安 定 同 位体 比(δ13C)は 約1X。。高
くな る こ とが 明 らか に な って い る。 そ こで 本
研 究 は 、 両種 の炭 素 、窒 素 安 定 同 位 体 比 を明
か にす る と とも に 、 外洋 域 にお け る両 種 の 同
位 体 比 と生 態 との 関 係 を 解 析 す る こ と を 目的
と した 。
【材 料 と 方法 】標 本 は 、1986,1989,1990年
4～6月 に北 太平 洋 で流 し網 に羅 細 し死 亡 し
た ハ イ イ ロ ミズ ナ ギ ドリ18個 体 、 ハ シボ ソ ミ
ズ ナギ ドリ44個 体 の 筋 肉 部 を使 用 した。 脱 脂
した筋 肉 部 をMinagawa　 et　a1.(1984)に 従 い 、
N、,CO、 ガ ス に 精 製 し、 質 量 分 析 計 を用 い
炭 素 、窒 素 安 定 同 位 体 比 を測 定 した 。
【結 果 お よび 考察 】4月 の 三 陸 沖 にお け る ハ
イ イ ロ ミズ ナ ギ ドリの 炭 素 、 窒 素 同 位 体 比 は 、
そ れ ぞ れ 一20.1罵 、9.2器 で あ っ た。4、5月
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の 同 地域 に お け る ハ シ ボ ソ ミズ ナギ ド リの 炭
素 、 窒 素 同 位 体 比 は 、 そ れ ぞ れ 一23.0%、8.0
罵 で あ っ た。 ハ イ イ ロ ミズ ナ ギ ドリの 方 が 炭
素 、 窒 素 同 位 体 比 とも に 高 い こ とか ら 、 両 種
の食 性 に は差 が あ り、 ハ イ イ ロ ミ ズ ナ ギ ドリ
は 栄 養 段 階 の 高 い餌 生 物 を捕 食 して い る こ と
が 示 唆 さ れ る。
6月 の 北 西 部 亜 熱帯 域 にお け る ハ イ イ ロ ミ
ズ ナ ギ ド リの 炭 素 、窒 素 同 位 体 比 は 、 そ れ ぞ
れ 一18.5猛 、10.9X。 。で あ った 。6月 の 北 西 部 亜
熱 帯 域 に お け る ハ シ ボ ソ ミズ ナ ギ ドリの 炭 素 、
窒 素 同 位 体 比 は 、 そ れ ぞ れ 一19.7%、11.6罵 、
亜 寒 帯 域 は そ れ ぞ れ 一20.IK、11.4Z。 。で・あ り、
亜 熱 帯 域 と亜 寒 帯 域 で は 同 位 体 比 の 差 は 認 め
られ な か っ た 。 窒 素 同 位 体 比 に よ る栄 養 段 階
区 分 に お い て は 、 ハ イ イ ロ ミ ズ ナ ギ ドリ とハ
シボ ソ ミズ ナ ギ ドリは 同 様 な 位 置 に あ る が 、
炭 素 同 位 体 比 で 分 離 が 認 め られ 、 両 種 の 食性
の 差 が 生 じて い るも の と考 え ら れ る 。 こ の よ
う に 、 同位 体比 にお い て も、 両 種 は 、三 陸 沖
や 北 西 部 北 太 平 洋 とい う同 じ生 活 場 所 を 持 つ
が 、異 な る食 物 ニ ッ チ ェ を 占め て い る こ とが
考 え ら れ る。
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MOS-1衛 星 に よ る コ ウ テ イ ペ ン ギ ン ル ッ カ リ ー 観 察 の 試 み
内 藤 靖 彦 ・ 綿 貫 豊(極 地 研 究 所) ・ 山 内 恭 、 神 沢 博 、
中 川 清 隆(上 越 教 育 大 学)
　 EmPe「 °「　Peng"i・s　 Astenodt　 f・・st・・i　live　 i・　th・　S・・thern　 Oce・,　 and　 。,e　st,。ngiy
ass°ciated　 ・ith　 ice　 th… 　 gh・y・ …　 Th・i・ …　 k・ri・s　 in　 the　 c・ ・st・l　 ice　
a,ea　 c1。se　 t。　the
c°ntine"tal　 ice　 sh・lf・ 　 P・ ・g・i・s　 need・ 　 1・・g・ …　 unt・ 　・f　 f・・d　 t・　 feed　 th,m
s,1,es　 a,d　 th,i,
chick・ ・　 P・lynias・ 　 ・pen　 water　 creat・d　 by　 wi・d　 ・r　・c・a・ ・9・aPhi・ ・1　 ・y、t,ms
,　are　 f。und　 ne、,
the　 「・・keries　 (30-10°k・ 　f・・m　 th・ …　 k・・ies)　 ・・d　th・ 　 peng・i・s　 ・i・it　 th
,　 p。1,、ias　 at　 re、 、lar
inte「val・ ・　 Th・s　 th・ 　 p・1・ ・i・　 is　 ve・y　 i・p・rt・nt　 f・ ・　th・ 　 p・ ・g・ins.　 Th,　 Ma,ine　 Observ、ti。n
S・t・ 日it・(MOS-1)　 ・・s　 launch・d　 i・　 1987　 ・・d　 th… 　 g・nd… 　 t・・　 f・r　 reci,,i,g　 th
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Penguln　 and　 lts　 habitat.
[目 的]
'ウ テ イ ペ ン ギ ン(!Ay・
一・!L-9-P_gg_u_gtdtf・ ・st・ ・i)餌 場 で あ る ポ リ ニ ア の 形 成 と を 同 時1、 衛 星 力、
は 南 極 海 の 海 氷 域 で 周 年 生 活 し て い る。 特
に3月 中 旬 か ら12月 の 間 は 南 極 大 陸 の 棚 氷
近 く の 海 氷 上 に ル ッ カ リ ー を 形 成 し、 海 氷 を
繁 殖 場 と す る。 一 方 コ ウ テ イ ペ ン ギ ン の 親 は
7月 上 旬 の 卵 の 醇 化 か ら12月 中 旬 の ル ッ カ
リ ー を 去 る ま で の 間、 育 雛 の た め 多 量 の 餌 を
必 要 と す る。 コ ウ テ イ ペ ン ギ ン の ル ッ カ リ ー
は 通 常 沿 岸 ポ リ ニ ア の 近 く に 形 成 さ れ(30
～100km)、 ポ リ ニ ア は ペ ン＼ギ ン の 重 要
な 餌 場 と な っ て い る。 し た っ が て コ ウ テ イ ペ
ら 観 察 す る こ と の 可 能 性 を 検 討 す る こ と で あ
る。 将 来 的 に は 海 氷 及 び ペ ン ギ ン の モ ニ タ リ
ン グ を 目 指 す も の で あ る,,
[方 法]
MOS-1衛 星 は1ピ ク セ ル 当 た り の 解 像
度 は80mで あ り、 約1万 数 千 羽 か ら な る ル
ッ カ リ ー を 十 分 把 握 す る 能 力 を 有 す る と 考 え
ら れ た。 ま た、 実 際 の ル ッ カ リ ー の 状 況 を 知
る た め、 航 空 機(ピ ラ タ スPC-6)に よ る
グ ラ ン ド ト ル ー ス を9月19日 に 実 施 し た。
ン ギ ン に と っ て、 海 氷 と ボ リ ニ ア は 重 要 な 環 衛 星 が ル ッ カ リ ー を カ バ ー で き る 軌 道 は 少 な
境 要 素 と な っ て い る。 昭 和 基 地 周 辺 で は リ ー く、65E軌 道 の み で あ っ た た め、 こ の 軌 道
サ ー ラ ル セ ン ル ッ カ リ ー と 梅 干 岩 ル ッ カ リ ー の み を 使 用 し、9月20日 受 信 を 行 っ た。 受
の 二 つ が 知 ら れ て い る が 、 い ず れ も 基 地 か ら 信 デ ー タ はMTで 国 内 に 持 ち 帰 り、 宇 宙 開 発
約300km離 れ て い る。 こ れ ら ル ッ カ リ ー 事 業 団 で デ ー タ 処 理 を 行 っ た。
で の 現 場 に お け る 研 究 は、 極 め で危 険 な 海 氷
上 の 旅 行 を 伴 うた め ほ とん ど 不 可 能 で あ っ た。
近 年 人 工 衛 生 に よ る リモ ー トセ ン シ ン グ技 術
が 発 達 し、 遠 隔 地 の 観 測 が 多 くの 分 野 で 実 用
化 さ れ つ つ あ る。 昭 和 基 地 に お い て も198
9年 多 目 的 大 型 ア ン テ ナ が 建 設 され、 南 極 で
の 各 種 衛 星 の 受 信 が 可 能 と な っ た。1989
年 海 洋 観 測 衛 星(MOS-1)が 宇 宙 開 発 事
業 団 に よ り打 ち 上 げ ら れ、 昭 和 基 地 で198
[結 果]
MOS-1画 像 は ボ リ ニ ア に つ い て は鮮 明
な 画 像 が 得 ら れ た が、 ル ッ カ リー は 周 辺 の 氷
山 の 陰 と か さ な り画 像 と して は ル ッ カ リー を
捕 ら え る こ と が で き な か っ た。 航 空 機 の 調 査
か ら ペ ン ギ ン は ほ とん ど直 線 的 に ポ リニ ア に
向 か っ て い る こ と は 確 認 され た。 そ の 距 離 は
約30kmで あ っ た。 今 後 ル ッ カ リー を 衛 星
で モ ニ タ ー す る場 合 は、 現 在 の 軌 道 が 変 わ ら
9年 よ り受 信 を 開 始 し た・ 本 研 究 の 目 的 は 遠 な い 限 り は太 陽 行 動 の 高 ・・11月 以 降 に 実 施
隔 地 の コ ウ テ ィ ペ ン ギ ンル ・ カ リー と そ の 撰 す る必 要 が あ る こ と が 確 認 され た。-70一
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ア デ リ ーペ ン ギ ンの雛 の成 長
Growth　 of　Adelie　penguin　 chicks
長 雄 一(東 水 大)・ 倉 持 利 明(農 工 大)・ 綿 貫 豊 ・内 藤 靖 彦(極 地 研)
村 野 正 昭(東 水 大)・ 羽 山 伸 一 ・織 間 博 光 ・藤 田 道 郎(日 獣 大)
　 Y.　Osa　 (Tokyo　 Univ.　 Fish.),　T.　Kuramochi　 (Tokyo　 Noko　 univ.),　 Y.　watanuki,　 Y.　Naito　 (NIPR),
M.　 Muranoぐrokyo　 Univ.　 Fish.),　S・　Hayarna　 H・　Orima　 and　M・　Fugita　 (NipPon　 Veter.　Anim.　 Sci.　Univ.)
　 35　 chicks　 of　Adelie　 penguin　 (Pygoscelis　 adeiiae),　 that　were　 collected　 from　 Langhovde,　 Antarctic　 Continent,
were　 used　 for　study　 of　 their　 relative　 growth　 patterns.　 Their　 individual　 measures　 of　 body　 parts　 were　 plotted
against亡heir　 body　 weights　 on　 logarithmic　 coordinates,　 and　 were　 calculated　 regression　 lines　 (or　 allometric
equations).
In　 wing　 length,　 wing　 span,　 exposed　 cu㎞en　 length　 and　 weights　 of山e　 pectoralis　 major　 and　 .minor,
regression　 lines　 changed　 the　 slopes　 at　the　 mid(lle　 (inflection　 point).　 Beyond　 the　 pOints,　 they　 may　 show　 the
higher　 rate　of　the　 increase.　 In　other　 variables,　 this　point　 won't　 observed.　 In　the　 lungs,　 the　 weight　 proportion
was　 constant,　 but　 in　the　heart,　 the　 intestines,　 the　 liver,　 the　kidney　 and　 the　 skelton,　 [he　 proportions　 decreased
with　 the　 increased　 body　 weights　 (negative　 allometry).　 In　 the　 muscle,　 the　 skin　 and　 the　 faL　 the　 propOrtions
increased　 wi山increased　 body　 weights　 (positive　 allometry).　 We　 discussed　 their　 rela【ionships,　 with　 the　 volume
data　 of　the　 tissues　 that　were　 obtained　 from　 same　 samples　 by　 computed　 tomography.
(目的)ペ ンギ ンの雛の成長パ ター ンを外部形
態 ・内部形態の両面 から記述 し、運動機 能にか
かわる各形態形質の個体発生での成立過程 を明
確 にす る。(方 法)ア デリーペンギンの雛のサ
ンプル は南極 ラングホブデのルッカリー より得
た。サンプル構成 は2日 齢か ら35日 齢 までの9個
体 と齢不明の3個 体、成鳥5個 体 であった。計測
部位 は外 部形態5部 位、 内部形態7部 位 であった
が、そ の他に骨格 ・筋肉 ・皮 ・脂肪の全 重量 に
ついて も分析 した。 これ らの計測値 と体 重 との
対数回帰からアロメ トリ一式y=bxaを 求め、
a(回 帰直線の傾 き)の 値 より、対象部分の成
長パターンを1)等 成長(体 サイズにかか わ
りなく、その部分の プロポ ーションが一定であ
る成長 パター ン)、2)優 成長(体 サイズの増
加にともない、その部分の プロポーションが 増
加する ような成長パ ターン)、3)劣 成 長(体
サイズの増加 にともない、その部分 のプ ロポー
ションが減少するような成長パ ター ン)に 分類
した。 また、両対 数 プ ロッ トを行 うこ とによ
り、回帰直線 の傾 きに変化(変 異点)の みられ
たもの には、前半と後半部分で再度回帰 した。
(結果)翼 長には体 重600g前 後(8-17日 齢)
で変異点がみ られ、その点 をはさみ、劣 成長か
ら優成 長に変化 した。翼閑長で も同様な場所 で
の変異点がみ られ、等成長 から優成長に変化 し
た。囎峰長には体 重1000g前 後 で変異点がみ ら一71一
れ、劣成長か ら優成長に変化 した。最大胴囲 に
は変異点は認 められず、ふ化から成鳥までの全
過程で等成長 を示 した。 また、フショ長 では劣
成長を示 した。大胸 筋重量 ・小胸筋重量 ともに
体重1000g前 後(約23日 齢)で 等成 長から優 成
長に変化 した。その他の臓 器重量 には変 異点 を
認める ことはできず、肺重 量が等 成長を示 した
他は、消化管 ・心臓 ・腎臓 ・肝臓 の各臓 器重 量
ともに、体重 に対 して劣成 長を示 した。 また、
各組織 重量は骨格重量が劣 成長を示 した他は、
胸筋を除 く筋 肉 ・皮 ・脂肪 で優成 長 とな った。
(考察)遊 泳行動を左右す る翼の長 さは、あ る
程度成長が進 んだ時点から、成長速度 を高め る
ことが分かっ た。翼 を駆動する胸 筋にも同様 な
傾向がみ られ たが、変異点 はより成長 の進ん だ
時点まで延長 されていた。大部分 の形態 プロポ
ーシ ョンは体 サイズ と何 らかの対 応 関係 にあ
り、そ の内の一部には変異点がみ られた。 しか
し、大部分の内臓重量に変異点はみられなか っ
た。それは骨格 ・筋肉 ・皮 ・脂肪 等の体粗組 成
についても同様であ った。 また、体サイズの増
加 とともに骨格の重量プロポーシ ョンが小 さ く
なるの に対 して、筋 肉 ・皮 ・脂肪 の重量 プロポ
ーションは大 きくな る傾向がみられた。 これ ら
の結果 を、同時に得 たCTス キャン法 による各
組織の体積 のデ 汐ー とあわせて考察す る。
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Foraging ecology of seabir 
Antarctica. 
 Johis, C. R.
ds and marine mammals in the Weddell Sea,
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Distribution and ecology of seab 
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TIMING OF FORAGING BY THE WANDERING ALBATROSS DIOMEDEA EXULANS: PREDATION 
BY DAY OR SCAVENGING BY NIGHT?
John COOPER1, Rory P WILSON2 & Nigel J ADAMS1
1 Percy FitzPatrick Institute of African Ornithology
, University of Cape Town, Rondebosch 7700, South 
Africa
2 Institut  fur Meereskunde an der  Universitat Kiel,  Diisternbrooker Weg 20, D 2300 Kiel 1, Germany
      Marine endotherms incur substantial stomach temperature drops when ingesting ectothermic 
prey. Such temperature drops may be used to time prey ingestion and also to estimate prey mass. We 
deployed time-based temperature loggers in the stomachs of two Wandering Albatrosses Diomedea 
exulans at Marion Island and logged 99.4 hours when birds were at sea. In total, 20 prey items were 
ingested by both birds with a mean mass of 204 g. 70% of prey items were ingested during the day, 
representing 76% of the overall mass swallowed. Timing of nest reliefs and duration of foraging trips of 
brooding birds also suggest foraging occurs both during the day and night. Wandering Albatrosses 
feed primarily on fish and squid, often on large individuals thought not to occur at the sea surface while 
alive. If these large prey are scavenged after they have floated to the sea surface after death then it 
should be more efficient to forage during the day when visibility is good. If most prey are caught alive, 
then nocturnal foraging should be a consequence of diel vertical  movements. Our birds fed both 
during the day and night, suggesting that they are both predators and scavengers, maximising the 
available time spent at sea for foraging. Coupled with satellite transmitters or global location sensors, 
temperature loggers will link the time and position of prey ingestion by Wandering Albatrosses, thus 




FEEDING HABITS OF SOUTHERN BOTTLENOSE  WHALES  (Hyperoodon 
planifrons)
Keiko SEKIGUCHI1, Norbert KLAGES2, Ken FINDLAY' and Peter  B.  BEST1 
1) Mammal Research  Institute, University of Pretoria, Pretoria  0002 SOUTH AFRICA 
(mailing address: Whale Unit,  c/o S.A. Museum, P.O. Box 61, Cape Town 8000) 
2) Port Elizabeth Museum, P.O. Box 13147, Humewood 6013  SOUTH AFRICA
    Southern bottlenose whales are believed to be the second most frequently 
encountered cetacean in high latitudes of the southern ocean, but their feeding habits are 
poorly known; the contents of only one stomach have been previously identified (and 
then only to family level). In this study, stomach contents of two southern bottlenose 
whales were examined in detail; a 6.43 m male (ZM37146) caught off East London on 
the east coast of South Africa on 19  January 1975, and a 6.55 m lactating female 
(ZM40855) stranded live at St. Helena Bay on the west coast of South Africa on 10 
January 1990. Both stomachs contained only squid remains. All lower squid beaks were 
counted (1995 in ZM37146, 1912 in ZM40855), each beak was  identified, and the original 
dorsal mantle length and weight were calculated. All identified squids were oceanic 
species. In numerical percentage,  Taonius pavo was the most dominant species (15.7 %) 
in both whales; followed by Histioteuthis meleagroteuthis (10.2 %)  and Chiroteuthis sp. 
(9.9  %). However, in volumetric percentage, the Antarctic squids  Kondakotria longimana 
and Gonatus antarctius were dominant (22.8 and 11.6 %), and then T. pavo (10.3 %). 
Four Antarctic squids (Alluroteuthis antarcticus, Galiteuthis  glacialis, K. longimana, 
Gonatus antarctius) formed 14.0 % in number and 36.6 % in volume, and four 
 circumpolar species  (Mesonychoteuthis hamiltoni,  Bathyteuthis  abyssicola, Moroteuthis 
 ingens and M. knipovitchi) formed 2.8 % in number and 12.8 % in volume of the squids 
identified in the stomach. The rest of the squid species found in the stomachs occur in 
South African waters. These data, plus the presence of  cold water skin diatoms 
Cocconeis ceticola on ZM37146, suggest that the animals had arrived comparatively 
recently in South African waters from higher latitudes. Sighting records between 
February and October of southern bottlenose whales in South  African waters showed 
strong  seasonality with peaks in February and October. The evidence from stomach 
contents suggest that the February peak might represent a northward movement from 
 the Antarctic.
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 VESTFOLD  HILLS,
IN TWO FIJORDS 
ANTARCTICA
Morris, M., Green, K., and Burton, H. 
    Australian Antarctic Division 
   Cannel Highway, Kingston, Tasmania
     Recordings of underwater vocalizations of the Weddell seal 
(Leptonychotes weddellii) were made in the Vestfold Hills at 
Davis Station, Antarctica. Recordings covered the period from the 
end of mating to the beginning of the moult in the 1989/1990 
breeding season. The repertoire was classified into 45 
vocalization types using a classification method based on 
objective parameters. The repertoires was examined for the 
presence of microgcographic variation and dialects. Unique 
vocalisations were found at each site with 49% of the repertoire 
in Long Fijord and 39% in Tryne Fijord. A small percentage of the 
repertoires was common to both fijords and corresponds to 
limited, observed interchange between these populations. Songs 
were first described for Weddell seals in 1986 and the present 
study describes 7 songs. It is suggested that songs may be 
specific to a population to help maintain integrity, or represent 
individual 'signature' calls. Sequencing of songs may represent 
complex 'signature' calls or chorusing of individual specific 
songs by different seals. These possibility function to maintain 
underwater territories by males, and their lack of temporal 




A REMOTELY OPERATING AUTOMATED  WEIGHING AND RECORDING  SYSTEM AS AN 
AID FOR THE STUDY OF ADELIE PENGUINS.
Knowles KERRY, Grant ELSE and Judy CLARKE 
Australian Antarctic Division, Channel  HiAhway, Kingston 7050, Australia 
      Studies on colonially nesting seabirds which require repeated capture of 
individuals for weighing and identification may inter alia result in behaviour 
modification and decreased breeding success. This places severe limitations on 
long term studies on breeding and on monitoring studies of the kind being 
undertaken as part of the CCAMLR Ecosystem Monitoring Program. Further, such 
studies require a large manpower component and even then are limited by the 
number of birds than can be handled.
     We have developed and field tested a remotely operated system for studying 
Adelie penguins which eliminates the need to handle an individual bird more 
than once. This system records weight, identity (from an electronic tag) and 
direction of each bird against time and date, each time it moves to or from its 
colony. The information is stored and relayed on demand from the field site to a 
nearby receiving station in Antarctica and if required automatically transmitted 
via satellite to a computer at Kingston. 
      This paper describes the system, shows how it may installed and presents 
results obtained during field trials conducted at an Adelie penguin colony near 
Mawson Station, Antarctica between 9 December 1990 (commencement of 
hatching) and 27 February 1991 (end of fledging). The use of this system in a wide 




GENTOO  PENGUIN'S DIET IN WINTER 1986 ON  RING GEORGE ISLAND
                 K. Filcek 
Institute of Ecology, Polish Academy of Sciences
     The analysis of Gentoo penguin's (Pygoscelis papua) 
winter diet was conducted in 1986. Mean weight of stomach 
content was 162.7 g. Fish accounted for 45.4%, krill (Euphausia 
superba) for 30.5%,  Amphipoda for 13.8%, other Euphausiacea for 
7.9, Cephalopoda for 1.3%  of,  total wet weight of the samples. 
These was no substantial sex differences in diet. Penguins 
stomach content varied from month to month both in quantitative 
and qualitative terms.
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 VARIATIONS  OF NEAREST N
ADELIE  PENGUIN (Pygo
                      K. 
Australian Antarctic  Divis
GHBOUR DISTANCES IN COLONIES OF THE
 lis  adeliae) IN THE WINDMILL ISLANDS, 
 •NTARCTICA.
 ElBans and H.R. Burton 
 s cin, Kingston, Tasmania, Australia 7050.
     The  nearest neighboi 
penguins  throughout the.  Wi 
measured  using high  resolu 
techniques  on aerial  photog 
were found in the 'nearest 
these  colonies with the frt 
departing  significantly from 
neighbour  distance was 0.7 
values below  the mean.  Bot 
within each  colony and the 
found to  decrease with  incr 
within one  rookery of 32  c( 
groups on the basis of  topc 
of the physical limits of the 
topography.  Three classes 
constrained  and  unconstrain 
of these three classes from 
significantly  (constrained: 
 0.64±0.43m,  unconstrained: 
colonies  examined in the W 
neighbour  distance decreasi 
suggests that topographical 
smaller, with ameannest n1 
number for allcioloniesof 1 
We suggest  thattheneares 
penguin is  largelyaresult c 
topographical  constraint anc
 trestneighbou distances of  111 colonies of  Adelie 
 ghoutthe. Win .mill Islands area, Wilkes Land, were 
ahigh resoluti  .n scanning and image analysis 
aerial phot gr:phs of these colonies. Large variations 
the'nearest :  ighbour distances of the penguins within 
 ,withthefre, uenoy distribution of these distances 
 fidantlyfrom- normal  distribution. The mean nearest 
 Incewas0.7. ,  with the distribution being skewed to 
 lemean. Both the mean nearest neighbour distance 
 t nyandthe•  ndard deviation around this mean were 
 asewith sing colony population  size. Colonies 
 keryof32 ol•nies (Whitney Point), were divided into 
basisof top).  raphical constraint, which was a measure 
im tsofthe olonies imposed by the surrounding 
 reeclasse -re defined: constrained, moderately 
 unconstraine•,.. The mean nearest neighbour distance 
classe from'1colonies were found to differ 
 onstraine  I, ±0.62m, moderately constrained: 
 tconstrained:I60±0.43m). However, for all the 111 
 !ledintheWi •mill Islands area, the mean nearest 
 tncedecr asz• with colony population size, which 
 top graphical constrained colonies (which were also 
mean nest  u ber of 50, compared to a mean nest 
cioloni  of  6:)  were less favoured by the penguins. 
 at the nearest eighbour distance of a nesting  Ad‘lie 
 ely a r ult  )f the interaction of  behaviour 
 *nstraint  and olony size.
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南 極 陸 水 域 の藻 類 相 の研 究Wル ンバ
Floristic　 studies　 on　 algae　 from　 inland　 waters　 near
　 　 　 Syowa　 Station,　 Antarctica.　VI.　 Rumpa
小 國 昭 信(神 戸常盤短大) 高 橋 永 治(山 形 大)
A.　 OGUNI　 (　1(obe　 Tokiwa　 Coll.)　 and　 E.　 TAKAHASHI　 (　 Yamagata　 Univ.)
From　 eight　 water　 samples　 collected　 from　 three　 ponds　 in　 Rumpa　 (69°　 08'　 S,　 39°　 25'　 E)
ice　 free　 area,　 Antarctica　 on　 November　 23　 and　 December　 4,　 1983,　 twenty-eight　 taxa　 in
total　 of　 the　 fresh　 water　 algae　 were　 found;　 Cyanophyceae　 19.　 Bacillariophyceae　7,
Chlorophyceae　 2.　 Among　 these　 taxa,　 Plectonema　 nostocorum　 BORN　 and　 Eucapsis　 alpina
CL.et　 SCHANTZ　 of　 the　 Cyanophyceae　 wef百 －fδ石嗣o-ttimein　ls　 lsrlc.
The　 dominant　 speciese　 in　 three　 ponds　 were　 respectively　 Nostoc　 sp.,　 Phormidi㎜
uncinatum　 (AGARDH)　 GOMONT　 and　 Ulothrix　 tenuissima　 KUTZING.
リ ュ ツ オ ・ ホ ル ム 湾 の ル ン バ 島(周 囲 約4
km)の 陸 水 産 藻 類 を 報 告 す る 。 ル ン バ 島 に 産
す る 藻 類 に つ い て は 、 秋 山(1974)は 扇 浜 に あ
る ペ ン ギ ン ル ッ カ リ ー の 近 く の5地 点 に 着 色
雪 を 認 め 、 こ れ ら の 着 色 雪 中 の 藻 類 組 成 を 報
告 し て い る 。
【材 料 お よ び 方 法 】1983年11月23日 お よ び 同
年12月4日 に ル ン バ 島 の3池(ル ン バ1-3池)
か ら 、0.5¢ ポ リ エ チ レ ン 製 版 に 表 層 お よ び
底 層 水 の8試 料 を 採 取 し た 。 こ れ ら の 試 料
を 採 取 直 後 ま た は1週 間 後 に10Xホ ル マ リ ン
で 固 定 し 、20mOま た は40maに 濃 縮 し た 。
ま た ケ イ 藻 観 察 の た め 、 各 試 料 の 一一部 を と り 、
通 常 の 方 法 で 酸 処 理 し た 。 こ れ ら の 試 料 の う
ち11月 と12月 に ル ン バ1池 か ら 採 取 し た 各1
試 料 に は 、 ラ ン 藻 　 NostOC　 の 球 形 の 藻 体 が 多
数 含 ま れ て お り 、 肉 眼 的 に 認 め ら れ た 。 他 の
試 料 中 に は 肉 眼 的 な 藻 体 は ほ と ん ど 認 め ら れ
な か っ た 。
【結 果 】8水 試 料 か ら 、 次 に 示 す よ う に ラ ン
藻19種 類 、 ケ イ 藻7種 、 緑 藻2種 の 合 計
28種 類 の 淡 水 藻 が 見 い だ さ れ た 。
ラ ン 藻;　 Synechococcus　 aeruginosus　 NAELI,
Microcystis　 pulverea　 var.incerta　 (VrOOD)
MIGULA,　 AphnocaPsa　 Pulchra　 (KUTZ.)
RABENHORST,　 A.elachista　 Y.et　 G.S.WEST
var.planctonica　G.M.SMITH.Chroococcus
limneticus　 LEMMERMANN,　 C.　 pal}idus
NAGELI,　 Myxosarcinachroococcoides
GEITLER,　 Plectonema　 nostocorum　 BORN
EucaPsis　 alpina　 CL.　 et　 SCHANTZ,　Nostoc.
sp.1,　 N.sp.2,　 N.sp.3,　 0scillatoria　cf.
tenuis　 AG.,　 Phormidium　autumnale　 (AG.)
GOMONT,　 P.　 foveolarum　 (MONTAGNE)　 GOMONT,
P.laminosum　 (AG.)　 GOMONT,　 P.uncinatum
AG.,P.sp.1,P.sp.2:ケ イ 藻;　 Navicula
gregaria　 DONKIN,　 N.minima　 GRUNOY
N.muticopsis　 VAN　 HEURCK,　 Stauroneis
anceps　 EHRENBERG,　Pinnularia　ignobilis
(KRASSKE)CLEVE-EULER,Nitzschia　commutata
GRUNOW:　 緑 藻;　 Chlorosphaera　antarctica
Ulothrix　 tenuissima　KVTZING.　 　 こ れ ら28種
類 の う ち で 、 ラ ン 藻 のPlectonema　 nostocorum、
お よ び 　 Eucapsis　 alpina　 の2種 の オ ン グ ル 島
周 辺 に お け る 出 現 の 報 告 は 初 め て で あ る 。 各
池 に お け る 優 占 種 は 、 ル ン バ1池(11月 お よ び
12月)で は ラ ン 藻 の 　 Nostoc　 sp.3、 、ル ン バ2池
(11月)で は 緑 藻 の 　 Ulothrix　 tenuissima、
ル ン バ3池(12月)で は ラ ン 藻 の 　 Phorrnidium
uncinaturnで あ っ た 。　 Nostoc　 sp.3　 の 藻 体 は 、
青 緑 色 ま た は 淡 褐 色 を 呈 し 、 球 形 で そ の 直 径
は 最 大2mrnで あ り　 　 N.disciforme　と 共 通 す る
が ト リ コ ー ム お よ び 異 型 細 胞 が 形 態 的 に や や
異 な る 。 本 極 は そ の 出 現 量 か ら み て 、ル ン バ
に お け る 池 の 藻 類 相 を 代 表 す る 種 で あ る と 思
わ れ る 。
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南 極 産 緑 藻 の 光 合 成 に 対 す る 温 度 の 影 響
Effects　 of　 temperature　 on　 the　 photosynthesis　 of　 Anしarctic　 green　 algae
長 島 秀 行(東 京 理 科 大)、
百 瀬 春 生(東 京 理 科 大)
清 水 未 来 子(東 京 理 科 大)、 大 谷 修 司(極 地 研)、
H.　 NAGASHIMA　 (Science　 Univ.Tokyo),　 M.　 SHIMIZU　 (Science　 Ulliv.Tokyo),
S.　 OHTANI(NIPR)　 and　 H.　 MOMOSE　 (Science　Univ.Tokyo)
Several　 unicellular　 green　 algae　 were　 isolated　from　 Al)tarctica.
Chlorella　 sp.　 82A　 can　 photosynthesize　between　 O　 -　 40く ℃,　 with　 an　 optimum
between　 30　 -　 35　 °C.　 S.　 bacillaris　8212　 can　 phoしosynしhesize　betweel)　 0　 -
40　 ℃,　 with　 an　 optimum　 at　 30　 ℃.　 Oll　 the　 other　 hand,　 Cg.　 [L涯e　 n　o　i　ggLLs旦C-28
isolated　 from　 a　 temperate　zolle　 call　 photosynthesize　betweell　 O　 -　 45　 (℃、
with　 an　 optimum　at　 35　 °C.　 Ilowever,　しhe　 photosynthetic　 activity　 of　 9・
pyrenoidosa　 at　 less　 thall　 5　 ℃　 diminishes　b lowしhat　 of　 anしarctic　 algae・
When　 the　 anしarctic　algae　 were　 heated　 at　 45　 °C　 for　 gO　 min,　 they　 lost　 their
photosynthetic　 activity　 aし20　 ℃.　 After　 freezing　at -20℃ 　 for　 90　 min.
only　 9.　 liy.£Tepq.工.d.9量a=　 C-28　 10st　 its　 photosynthetic　ac iviしy・
南 極 大 陸 の 湖 沼 や 小 流 付 近 の コ ケ 上
や 土 壌 表 面 に は 微 細 藻 類 が 生 育 し て い
る。 藻 類 の 生 育 温 度 環 境 は 、 夏 期 は
20℃ 前 後 か ら 冬 期 は 零 下 数 十 ℃ に も
及 び 、 た い へ ん 厳 し い。 わ れ わ れ は、
こ れ ま で 、 南 極 マ イ ア ー ズ 湖 周 辺 よ り、
Chlorella　 sp.　 82A、　 Stichococcus
bacillaris　 8212　 を、 南 極 昭 和 基 地 周
辺 よ り、　 S.　 bacillaris　 SY-24、 　 ⊆リュo-
rella　 vulgaris　 SY-26を 分 離 、 培 養 し
て き た。 そ れ ら の 株 の 生 育 温 度 範 囲 は 、
お よ そ5℃ か ら30℃ で 、25℃ 付 近
が 最 適 温 度 で あ っ た。 そ こ で、 今 回 は 、
こ れ ら の 緑 藻 の 光 合 成 活 性 と 温 度 と の
関 係 を 明 ら か に し よ う と し た。
光 合 成 活 性 は ク ラ ー ク 型 酸 素 電 極 を
用 い、pH7.0に 調 整 し た 藻 体 混 液2ml
に、 タ ン グ ス テ ン ラ ン プ で10、000Lux
の 光 を 照 射 し た。 反 応 液 の 温 度 は 、 容
器 の 周 囲 を 恒 温 循 環 水 を 流 し て 調 節 し
た。 そ の 結 果、　 Chlorella　 sp.　 82A　 と
S.　 bacillaris　 8212　 は と も に0℃ ～
40℃ で 光 合 成 活 性 を 示 し、 最 適 温 度
は 約30℃ で あ っ た。 そ れ に 対 し、 温
帯 産 の 緑 藻g旦 ユ亘理11旦 　p∬gnoido§ 皇
IAM　 C-28は0℃ ～45℃ で 光 合 成 活 性
を 示 し、 最 適 温 度 は35℃ で あ っ た。
し か し、 こ の 株 は5℃ 以 ドの 低 温 域 で
は、 南 極 産 の 株 の4分 の1の 活 性 を 示
す の み で あ っ た。
こ れ ら の 緑 藻 に45℃ で90分 の 熱
処 理 を し た 後 、20℃ で 光 合 成 活 性 を
測 定 す る と、 温 帯 産 ⊆.p亙r旦oido旦a
C-28は 活 性 を 示 し た が 、 南 極 産 の
Chlorella　 sp.　 82A　 と ≦.L旦g.1ユ」、ζ1£』」Σ
8212株 は 活 性 を ま っ た く 失 っ た。 零 下
20℃ の 凍 結 処 理 を90分 間 行 う と、
南 極 産 の2株 は か な り 活 性 を 保 っ て い
た が、　 C.　 pyrenoidosa　 C-28　 は ま っ た
く 活 性 を 失 っ た。
以 上 の こ と か ら、 南 極 産 の 緑 藻 は 温
帯 産 の 緑 藻 に 比 べ て、 生 育 ば か り で な
く 光 合 成 活 性 に お い て も 耐 冷 性 を 示 し、
ま た 耐 凍 性 も 持 っ て い る こ と が 明 ら か








・松 下 和 弘(埼 玉 医 大 ・医 動 物)・ 加 藤 賢 三(国 立 予 研 ・腸 内 ウ イル ス
T.Watanuki(Kanagawa　Pref.Pub.Health　Lab.),　 K.Matsushita(Department　of Medical　 zoology,　 Saitama
Medical　 School),K.Kato(Department　of　 Enteroviruses,National　Inst.　 of　 Ilealth)
We　 isolated　 D魍 ユ亘LL亘 　sp.　 from　 a　high　 salt　 lake　 Funazoko　 along　 the　 coastal　 region　 of　 Lutzo
Holm　 Bay,　 Antarctica,　and have　 charactefized　partiaUy　 its　 biological　 properties.　The　 D且 且旦L」 Ωユ⊥a
sp,　 has　 many　 interesting　characters　 in　 ecology　 and　 biochemistry　as　 well　 because　 it　 was　 found
to　 be　 halotoierant,　cryotolerant　and　 light-shietd　tolerant.　 We　 herein　 report　 the　 results
obtained　 by　 the　 use　 of　 I　H-NMR　 and　 13C-NMR　 to　 characterize　the intracellular　glycerol　 metabolim
in　 I亘ving　 D旦 亘a⊥1el[a　 during　 adaptations　to　 various　 stressos.
1.緒 一言 核 磁 気 共 鳴 法　(IHお よびi3C-NMR)を 主 と して用 い 南極 産D連 込U姐 ⊥aとL)」と1」堕glectaを 材 料 に して 塩
・低 温 お よ び遮 光 ス ト レス がD辿胆」並 』⊥aに どの よ う な 影響 を 与え る か を検 討 しそ の結 果,主 要 な浸 透 圧 調 節
物 質 で あ るGlycerolを 指 標 とす る こ とに よ り各 種 ス トレス の影 響 を容 易 に診 断す る こと が で き た 。
2.材 料 と方 法　　Watanuki　 et　aL　(1987)　 に よ っ て 南 極 昭和 基 地 付 近 の塩 湖 で あ る船 底 池 よ り分 離 され た
pun@⊥ie211a　sp.お よ び比 較 の た めD.primolecta(UTEX　 LB　1600)を 用 い,3%NaCl,pH8.0のJohnson　et　al.(
1968)の 培 地 に植 え っ い だ 。塩 ス トレス は3洲aC1か らL　5%Hypoton　 ic　お よび6%NaCIのllypertonic　 shock
を 与え た 。 低温 ス ト レス は対 数 増 殖 期 の 細 胞 を一20℃ の フ リー ザ に保 存 し,10日,20日,30日 後 に,遮 光 ス
トレス に は 対数 増 殖 期 直前 に培 養 瓶 を黒 色 の布 で 覆 い,培 養後3,6,お よび12日 目に 実験 に供 した 。
3.結 果
a.　i3C-NMR　 に よ るGlycerolの 測定
i3C-NMRでDunaL幽Llaを 生 き た ま ま測 定 した と こ ろGiycerolの み の シ グ ナル が得 られ た こと か ら,i{要 な
代 謝産 物 はClycerolで あ り,各 種 ス ト レスの 指 標 と な る こ と がわ か っ た 。
b.tH-NMRお よび13C-NMRよ る塩 ス ト レス の影 響
3%NaC1か ら6%へ のHypertonic　 stress　 2時 間 後 で は3%NaCl時 のGlycerol量 に比 して 南 極 産D.sp.　 は140%,
p,pエimolec恒 で は132%と な っ た 。 ま た3%か ら1.5%NaClのHypotonic　 stressで は 南 極 産D.　sp.　は3%NaCl時 の
32%,pJエi堕gL隻ctaで は22%に な っ た 。以 上 の結 果 か らHypertonic　 stressで はGiycero1の 合 成 で,Hypotonic
stressで はGlycerolの 分 解 で 浸 透 圧調 整 が行 わ れ て い る と考 え られ た 。L
iH-NMRで は今 まで に得 られ な かっ たAlanine,Betaine,　 Choline,　 Lactateな どの シ グナ ル も 分 離 す る こ と
が可 能 とな り浸 透 圧 調 節 とGlycerol合 成 ・分 解 と の関 係 を細 胞 を生 き た ま ま で実 験 で きる 系 を確 立 出 来 た 。
c.低 温 お よ び遮 光 ス ト レス
Glycerol含 有 量 はD,pエjmQI鎚taよ りも 南極 磨 り.sp.は 高 く,さ らに 低温 お よび 遮 光 ス トレス で も 南極産D.
sp.　の 方 が強 か っ た。3,6お よび9%NaClでDunali已 ⊥aを それ ぞ れ 培 養 した 結果,塩 濃 度 の 高 い 培 地 で 培養 し
た方 が各 種 ス トレ ス に強 い こ と がわ か っ た 。
4.考 察 と要 約
塩 ス トレス,低 温 ス ト レス お よび 遮 光 ス トレ ス い ず れ の場 合 にも 細 胞 中 のGlycerolが 深 く関 係 して い る こ
とが わ か っ た 。 こ の こ と か ら,今 後 各 種 ス トレス に よ る影 響 が どの よ うに 細胞 に受 け取 られ,伝 え られ,そ




Octadecapentaenoic　acid　 and　 its　 distribution　 in　 algae
奥山英 登志(北 海 道大)小 亀 一弘(北 海 道大)
H.　 Okuyama　 (Hokkaido　 Univ.)　 and　 K.　 Kogame　 (Hokkaido　 Univ.)
△3,6,9,12,15-al1-eis-Octadecapentaenoic　 acid　 (18:5)　 has　 been　 regarded　 as　 a　 specific
component　 of　 photosynthetic　dinoflagellates,　 however,　 it　 was　 commonly　 found　 in
species　 of　 prymnesiophytes　used　 in　 this　 work,　 suggesting　that　 distribution　of　 18:5
is　 limited　 to　 these　 two　 groups　 of　 microalgae.　The　 possibility　that　 non-photo-
syrithetic　 dinoflagellates　horbored　 prymnesiophytes　as　 endosymbionts　is　 discussed.
昨 年 の 本 シ ンポ ジ ウ ム で 報 告 した 南極 海 産
ノ＼プ ト藻　prymnesiophyte　 strain　 B　(strain
B)は 主 要脂 肪 酸 と して △3、6、9、12、15一 シス 一
汁 ク タ デ カ ペ ン タ エ ン酸(18:5)を 持 つ 。 本
脂 肪 酸 は これ まで ハ プ ト藻 の 他 、 光 合 成 を行
な う渦 鞭 毛 藻 にo)み 存 在 が 報 告 さ れ て い る。
本 研 究 は18:5の 分 布 が こ れ ら2つ の 分 類 群 に
限 られ て い る か ど うか 、 また も し分 布 が これ
ら2分 類 群 に 限 ら れ て いる な ら ば 両 者 に 系 統
上どの よ う な 関 係 が あ る か を 明 らか に す る こ
と を 目標 に 行 な わ れ て いる が 、 今 回 は
strain　 B以 外 の4種 類 の ハ プ ト藻 と1種 類 の
渦 鞭 毛 藻 の 全 脂 質 及 び 各 脂 質 ク ラ ス に お け る
18:5の 分 布 を 調 べ た 。 【材 料 と方 法 】 ハ
プ ト藻 はstrain　 Bの 他 、　IsochrJ・sis　 sp.、
Prymηesium　 sp.　、　Gephyrocapsa　 oceanica
Kamptner、 　Cricosphaera　 roscoffensisを 用
い た 。 渦 鞭 毛 藻 と して は 光 合 成 を 行 な う
ProrOCθntru〃 　Mioansを 用 いた 。 いず れ の 藻
類 も　PES培 地 を用 い16時 間 明期 ・8時 間 暗
期 の 条 件 下 、5℃ 又 は20℃ で培 養 した 。脂 質
抽 出、 分 析 は常 法 に 依 っ た 。 【結 果 と 考 察 】
strain　 Bに 加 え て 今 回 用 いた4種 類 の ハ プ ト
藻 す べ て か ら 全 脂 肪 酸 の4-17%の 割 合 で18:5
が 見 出 され た 。18:5は リ ン脂 質 ・糖 脂 質 の 他
中 性 脂 質 に も 存 在 した 。 文 献 に よ れ ば
18:5Cま 　Emiliania　 hux/eyiや 　Isoohrysis
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galbanaで も そ の 存 在 が 報 告 さ れ て お り 、
ハ プ ト藻 で18:5を 持 た な い と され る 場 合
も 分 析 方 法 に 難 点 が あ る と考 え ら れ る こ と
か ら 、18:5は ハ プ ト藻 に 普 遍 的 な 脂 肪 酸 で
あ る こ とが 強 く示 唆 され た 。 ユ8:5が 初 め て
報 告 さ れ た の は渦 鞭 毛 藻 に つ い て で あ り 、
こ れ ま で15種 類 を越 え る種 で 脂 肪 酸 組 成 が
調 べ ら れ 、 そ れ ら す べ て に ユ8:5の 存 在 が
確 認 さ れ て い る。 今 回 、　P.　Mioansに つ い
て18:5の 脂 質 ク ラ ス に お け る 分 布 を 調 べ
た と こ ろハ プ ト藻 と同 様 リ ン 脂 質 ・糖 脂 質
の 各 ク ラ ス に 分 布 して い る こ とが 分 か っ た。
こ れ ま で18:5の 存 在 が 確 認 さ れ た 渦 鞭 毛 藻
は 全 て 光 合 成 を行 な う(葉 緑 体 を持 つ)も
の で あ り 、 光 合 成 を 行 な わ な い も の に18:
5が 存 在 す る と い う 報 告 は な い 。　Tomas　 &
Cox(1973)に よれ ば 、 光 合 成 を 行 な う 渦 鞭
毛 藻 は 微 細 藻 類 を 内 部 共 生 さ せ た も の だ と
さ れ て い る 。 も しこ れ が 事 実 とす れ ば 渦 鞭
毛 藻 の 葉 緑 体 は共 生 藻 に 由 来 す る こ と に な
る(Dodge1987)。こ の 仮 説 の 当否 を 論 ず
る に足 る ほ ど の 情 報 は ま だ 得 られ て い な い
が 、我 々 は18:5の 分 布 が ハ プ ト藻 と 光 合
成 を行 な う渦 鞭 毛 藻 に 限 られ て い る と い う
こ とか ら、 ハ プ ト藻 が18:5を 持 つ 渦 鞭 毛
藻 の 共 生 体 と な っ た の で は な いか と考 え て
い る。
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Diatom from  Mildred Lake in Jasper  National  Park,  Canada.
 14*{±-T-  (toig)c)  /1NticHT  (fliRM)c)  #  141  (Vtd**)  (#41A111//\..Itlit) 
 Y.  Okamoto  (Yokohama  City  Univ.  )  T.  Ko—Ba  y  a  sh  i (Yokohama 
 Univ.  ),  H.  Fukushima  (Tokyo  Women'  s  College of  Pys  i  cal 
 Education),  and H.  Fuj  i  ta  (Environment.  Analysis  Inst. )
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IA1         )7- a
 Diatom  from  Marigne.  Lake in Jasper National  Park,  Canada.
    &mat  (tiliAM)c)  /1\44 VT  (tiliR)c)  (*tri**)  411310i.1 
 T.  Togashi (Yokohama  City  Univ.  )  T.  Ko—Bayashi (Yokohama  City 
 Univ.  ),  H.  Fukushima  (Tokyo  Women'  s College of  PY  s cal 
Education), and H.  Fuji  ta  (Environment.  Analysis  Inst. )
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コ口ンビア アイスフィールド(カ ナダ)付 近のケイ藻
Diato置from　 Colo巫bia　 Icefie]d.Canada
中里卓也(横 浜市大) 小林艶子(横 浜市大) 福島博(東 京女体) 藤田晴江(神 奈川公衛試)
T.Nakazato(Yokohama　City　 Univ.)　 T.Ko-Bayashi(Yokohama　City U皿iv.}
of　 Physic己1　 Education)　H.Fujita(EnYironmefit　A皿alysis　 lnst.}
H.　Fukus血i皿a{Tokyo　Womens　 College
　 Oiatom　 samples　 were　 col|ected　 from　 ePiphytic　 alld　 epilithic
A　 total　 of　 100　 taxa　 includi皿9　 31　 gellera　 have　 beefi　 recorded.







































































































南 極 マ ク マ ー ド ドラ イ バ レー 地 域 の 湖 沼 に 分 布 す る シ ア ノ
バ ク テ リ ア ル マ ッ ト中 の 炭 化 水 素 の 生 物 地 球 化 学 的 研 究
BIOGEOCHEMICAL　 STUDY　 OF　HYDR㏄ARBONS　 IN　CYANOBACTaRIAL　 MATS　FROM　THE　McMUROO　 DRY　VAI、LEYS　REGION,
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ANTARCTICA
松本源喜(湘 南工大),大谷修司(極 地研),廣 田幸逸(湘 南工大),
鳥居鉄也(日 本極地研究振興会)
綿祓邦彦(東 大教養),
G・　 1・　blat・umot・ 　(Sh・㎜lnst・ 　T㏄h・)・S・Oht・ ・i(N・tll・ ・t.P・larR・ ・.),K.Hi・ ・t・(Sh・na・1。 、t.T,ch.),
　　　　　　　　　　　　　　　 K・　Watanuki　 (dniv.　 Tokyo)　 and　 T.　 Torii　 (Jap.　 Polar　 Res.　 Ass.)
Hydrocarbons　 in　15　cyanobacterial　 mat　 sa皿Ples　 from　 lakes　 and　 ponds　 of　 the　 McMurdo　 Dry　 Valleys　 region　 in
Southern　 Victoria　 Lan(1・　Antarctica　 were　 studied　 to　clarify　 their　 features　 in　relation　 to　source　 organisms
.
The　 major　 hydrocarbons　 were　 mainly　 short-chain　 alkenes,　 such　 as旦 －Cl7、1,　branched-C18、1,　 旦－C18、1andn-
CIg,1,　 but　 lo㎎ －chain　 components　 were　 present　 in　a　cyanobacterial　 mat　 sample　 from　 Blue　 Lake.　 Hop-22(29)-
ene　 was　 often　 major　 hydrocarbon　 components・ 　 These　 hydrocarbons　 are　 mainly　 produced　 by　cyanobacteria
,
such　 as　 EhΩrmidiu皿spP.　 and亙 Ω旦迦 　spP.　 which　 are　 ma　jor　 crganisms　 of　the　 cyanobacterial　 mats.
【は じめ に】南 極 大陸 の 大部 分 は厚 い氷 に覆 わ れ て いる が,150ガ ス ク ロマ トグラ フ ・マ スス ペ ク トロ メ一 夕(GC--MS),大 陸











1976--86年 にビクトリア谷,ラ イト谷,テ イラー谷,マ イヤ
ー ズ谷 な らび に ロ ス 島で採 取 し凍結 保 存 した もの を使 用 した.皿!1!}gお よび 未 同定 のPhormidium　 spp.　etc.)か ら構 成 さ れ て
試 料(湿 重1-8g)は 　0.5M　KOH/MeOH　 で 加 水分 解 後(70℃,4
h),塩 酸酸 性 に し酢 酸 エ チ ルで抽 出 した.こ れ らを濃 縮 後
シ リカ ゲル カ ラム クロ マ トグラ フ ィー に よ り炭 化 水 素 フラ ク
シ ョ ンを得 た.炭 化 水 素 は キャ ピ ラ リー カ ラム(DB-225,DB-
5.30mxO.25mmI.D.)を接続 した,　 JEOL　 JMS-Automass
トグラ フで 同定 定 量 した.ま た主 な シ ァ ノ バ クテ リァや 藻類
の 同 定は,顕 微 鏡 観察 によ った.
【結 果 お よび 考 察 】南 極 マ クマ ー ドドラ イバ レー地 域 の 湖
沼 か ら採 取 した シア ノバ クテ リアル マ ッ ト中に は,主 と して
炭 素数 がClT-Clgの 不 飽 和　　(rC17、1,　 branched-Cis:1,　 虻
Cl8、1あ る い はp-C19,1)お よび 飽和 の炭 化 水素(n-Cl7、e)
が検 出さ れ た(e.g.FIG.1).それ に対 し,ロ ス 島のBlue
Lakeの シ ア ノバ ク テ リア ル マ ッ トに は,長 鎖(≧C2e)の 炭
化水 素 が 存在 し興味 が も たれ る.ま たhop-22(29)-eneも こ九
らの 試料 中 に同定 され た.こ れ らの試料 の 大 部分 は シア ノバ
クテ リァ(晦idium　 tenue,　 」Lk理inos魑 　 Nostoc　 co『
いるが,若 干の珪藻(Nasvicula皿tig螂 坦etc.)や 緑藻
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FIG・　 1・　CAPILLARY　 GAS　 CHROI!ATOGRAM　 OF　[VHE　HYDROCARBON　 FRACTION　 OF　A　CYdvOBAcranlAL　 "taT　S肌E　 FROM　 LI　POND
IN　THE　 LABYRINTH　 OF　THE　 McMURDO　 DRY　 VALLEYS　 REGION,　ANTARCTICA.　 Arabic　 figures　 on　 the　 peaks　 denote　 carbon
chain　 le㎎th:皿mber　 of　double　 bonds.　 b:　 Branched.
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南 極 マ ク マ ー ド ド ラ イ バ レ ー 地 域 の 湖 沼 に 分 布 す る
シ ア ノ バ ク テ リ ア ル マ ッ ト 中 の 脂 肪 酸 の 特 徴
THE　FEATURES　 OF　FATTY　 ACIDS　 IN　CYANOBACTERIAL　 MATS　 FROM　 THE　McMURDO　 DRY　VALLEYS
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　REGION,　 ANTARCTICA
廣 田 幸 逸(湘 南 工 科 大),松 本 源 喜(湘 南 工 科 大),大 谷 修 司(国 立 極 地 研 究 所)
K.　 Hirota　 (Shonan　 Inst.　 T㏄h.),　 G.　 1.　 Matsumoto　 (Shonan　 Inst.　 Tech.)
　　 　 　　 　 　　 and　 S.　 Ohtani　 (Nat1.　 Inst.　 Polar　 Res.)
Fatty　 acids　 in　 15　 cyanobacterial　 mat　 samples　 from　 lakes　 and　 ponds　 of　 the　 McMurdo　 Dry　 Valleys
region　 in　Southern　 Victoria　 Land.　 Antarctica　 were　 studied　 to　clarify　 their　 features　 in　relation　 to
source　 organisms.　Normal　 alkanoic　 acids　 ranging　 from　 n-Cio　 to　 n-Cz4　 were　 detected　 with　 a
predominance　 of　 even-carbon　 numbers,　 along　 with　 is(ト　and　 anteiso-alkanoic　 acids　 (i,a-C!1　 ～
i,a-C17)　 and　 n-alkenoic　 acids　 (n卜Ci6、1,n-C18、1,η －C18、2　 and　 n-C旧 、3).　 The　 major　 fatty　 acids　 were
n-C16,n--Cl6、1,ηhClB、1,　n-Cis、2　 and/or　 n-C18、3.　 These　 fatty　 acids　 are　 mainly　 derived　 from
cyanobacteria,　 e.g.　 Phormidium　 spp.　 and　 Nostoc　 spp.,　 with　 some　 influence　 of　bacteria.
【緒 言 】 脂 肪 酸 は地 球上 で 最 も広 く分 布す る有 機化 合 物 ラ ム(DB-225,DB-5,30mxO.25mmI.D.)を接 続 した
群 の 一 つ で,古 細 菌 を 除 く あ らゆ る生物 の重 要な 構成 成 分　 JEOL　 JMS　 Automass　 150ガ ス ク ロ マ トグ ラフ ・マス スペ
で あ り,プ レカ ン プ リアか ら現世 に至 る種 々 の環 境試 料 中 ク ト ロ メ ー タ　(GC-MS),　 Hewlett　 Packard　 5971A
に 存 在 して い る。 一 般 に,短 鎖 脂 肪 酸(<C2・)は,ほ と　 GC-MS,　 お よ びShimadzuガ ス クロ マ トグ ラ フGC-15A
ん ど の 生 物 に存 在 す る が,長 鎖 脂 肪 酸(≧C2・)は,維 管 で 同 定 定 量 した。
束 植 物 に特 異 的 に分 布 し,分 岐脂 肪 酸 は バク テ リアに よ っ 【結 果 お よ び考 察 】 南 極 マ ク マー ド ドラ イバ レー 地域 か
て 合 成 さ れ る。一 方,ボ リエ ン は一 般 に バク テ リアに は存 ら採 取 した シ ア ノパ ク テ リア ル マ ッ ト中 に は,η 一ア ル カ
在 し な い。 そ の た め脂 肪酸 は地球 環 境 にお け る生 物 指 標化 ノ イ ッ ク酸(n-C、 。 ～n-C。 、),イ ソーお よ び ア ンチ イ
合 物 と して 重 要 で あ る と考 え られ る。マ クマ ー ド ドラ イ バ ソ ー ア ル カ ノイ ック酸(i,a-C1、 ～i,a-C、7),な らび に
レ ー地 域 は 南 極 最大 の 露岩 地 帯 で,こ こ には 多数 の湖 沼がn－ ア ル ケ ノ イ ッ ク 酸(n-C、6、,,n-C,8、1,n-C18、2,
み られ,湖 岸 付 近 に は広 くシア ノバ クテ リア ル マ ツ トが分n-C18、3)が 検 出 さ れ た。 ガ ス ク ロマ トグ ラム(FID)の
布 して い る。 今 回 の 報 告 で は,こ の 地 域 の湖 岸付 近 で 採取 一 例 をFIG.　 1に 示 す。脂 肪 酸 の主 成 分 はn-C、6,n-C、 。、1,
し た,シ ア ノ パ ク テ リアル マ ッ ト中の 脂肪 酸 の特 徴 を 明 ら。n-Cls・1,thC18、'2お よ びn-C,8、3な どで,こ れ らは主 な
か に し,そ の 生 物 地球 化 学 的意 義 を議 論 す る。 シ ア ノバ ク テ リア で あ る　Nostoc　 spP.やPhormidium
【材 料 と 方法 】 シア ノバ クテ リア ル マ ッ ト試 料(15)SPP.に 由来 す る と 考 え られ る。 しか しな が ら,一 部 の 試
は,1976-86年 にビクトリや谷,ラ イト谷,マ イヤーズ 料ではボリエンがかなり少なく,こ れ らが選択的に分解さ
谷な らびにロス島で採取し,凍 結保存したものを使用し れたためと推定される。このことは顕微鏡観察で一部の試
た。試料(湿 重1-89)は0・5M　 KOH/MeOHで 加水分解 料では,シ アノバクテリアルマットの分解がかなり進んで
後(70'C,4h),塩 酸 酸 性 に した 後,酢 酸 エ チ ル で抽 出 し
た 。 こ れ らを 濃 縮 後,シ リカ ゲル カ ラム ク ロマ トグ ラフ ィ
ー に よ り脂 肪 酸 フ ラク シ ョン を得 た。脂 肪酸 フラ ク シ ョン
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FIG.　 L　 CAPILLARY　 GAS　 CHROMATOGRAM　OF　 THE FATTY　 ACID　 FRACTION　 OF　 A　CYANOBACTERIAL
MAT　 FROM　 EI　 POND　 OF　 THE　 LABYRINTH　 IN　 THE　 McMURDO　 DRY　 VALLEYS　 REGION,　 ANTARCTICA.
Arabic　 figures　 of　the　 peaks　 denote　 carbon　 chain　 length　 of　fatty　 acids.　 n,iand　 aare　 norma1,　 iso-
and　 antθiso-　 alkanoic　 acids,　 respectively.　 m:n=　 Carbon　 chain　 length:number　of　double　 bonds.
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南 極 キ ン グ ジ ョ
Tardigrades ln
ジ 島 の ク マ ム シ 類
King　 George Island(Antarctica)
宇津木和夫(東 京女子医大)
K.　 UTSUGI(Tokyo　 Women's Med.
大山佳邦(極 地研)
College)　 and　 Y.　 OHYAMA　 (NIPR)
　In　 order　 to　 survey　 Antarctic　 fauna,　 we　 collected　 mosses　 and　 lichens　 from
the　 areas　 around　 the　 Chinese　 Choゴo　 statlon　 of　 Kinq　 George　 Island　 during
from　 Dec.　 1989　 to　 Feb.　 1990.　 After　 sorting　 out二　 the　 animals　 from　 these　 samples
t
we　 examined七he　 tardigrades　microscopically.　 12　 species　 of　 tardigrades　were
found　 in　 42　 samples　 collected　 at　 17　 sites.　 5　 species　 including　 Hypsibius
arcticus,Macrobiotus　 harmswort二hi,Diphascon　alpinumrD　 scoticum　 and　 Echiniscus
kerquelensis　 were　 common!y　 found　 in　 many　 samples　 from　 this　 area.　 These　 species
have　 also　 been　 found　 in　 other　 antarctic　 areas;Syowa　stat二ion,Mol dezhnaya　and
Mt.Riiser-Larsen.　 However,七he　 other　 6　 species　 including　 _　volubile
,H
ypsibius　 cata　 hractus,Isohypsibius　塑,エ .　 ,Hexa　 odibius　 sp.　 and
Echiniscus　 sp・ 　 were　 rarely　 found　 in　 the　 samples　 from　 King　 George　 Island　 and
have　 never　 been　 found　 in　 o七her　 antarctic　 areas.
1989年12月 か ら1990年2∫.1に 南 極 の キ ン
グ ジ ョー ジ島 の フ ィ ル デ ス 半 島 に あ る 、 中 国 長 城 基 地
周 辺 で 採 集 し た コ ケ 類 に 生 息 す る ク マ ム シ の 種 類 と分
布 を し ら べ た 。[方 法]ツ ル グ レン ま た は ベ ー ル マ ン
装 置 に よ っ て コ ケ 類 か ら抽 出 し た ク マ ム シ を ア ル コ ー
ル に 固 定 した の ら、 ガ ム ク ロ ラ … ル で 封 じ て顕 微 鏡 で
調 べ た 。1結 果]17地 点(図)か ら採 集 した42試
料 の す べ て に クマ ム シの 生 息 が 認 め られ た 。 表 に 示 し
た よ うに 、得 られ た12種 類 の う ち坦 且極 量Cqn　&lpl-
n哩,P・ 呈⊆otiC旦皿,塑aCrobi.QL旦 旦b.qi二重登WΩrthi　J1遮jbius
旦エ9t.1cusお よ び 旦chiniscus　 k鉱gUelensisの5種 の よ
う に 、 南 極 の 他 の 地 域 に も 生 息 して い る も の が 多 い が、
A皿P－垣bolu§ 　yolub旦 皇,旦ChinisC.塑 属 の.一一種,　 Hexa-
podibi雌 属 の 一種,11yastb11,!旦gataPhracter,Iso
壇psエb.エ旦笠」p旦画ユユユf旦 な ど 他 で は 得 られ な い も の も
見 い だ さ れ た 。 こ の 結 果 は昭 和 基 地 周 辺 の よ う な 大 陸
性 南 極 と 比 較 して 、 キ ン グ ジ ョ一一ージ 島 は 海 洋性 南極 で
コ ケ 類 も 豊富 で あ り 、 ク マ ム シ 類 に と っ て は 生 態 的 に






















the　 Chinese　 Chojo　 station(△)

















































サ サ ラ ダ ニ 、　 Alaskozetes　 antarcticus　 の 夏 季 に お け る 不 安 定 な 耐 寒 性
Unstable　 cold-hardiness　of　 the　 Antarctic　 oribatid　 mite,　Alaskozetes
antarcticus,　during　 the　 austral　 summer　 at　 King　 George　 Island
島 田 公 夫(北 大 ・ 低 温 研)、 旙 砦 軒(中 国 科 学 院 動 物 研)、 大 山 佳 邦(極 地 研)
Shimada,　 K.　 (lnst　 Low　 Temp　 Sci),　 Pan,　 C.　 (lnst　 Zoo1,　 Acad　 Sinica),
Ohyama,　 Y.　 (Natl　 Inst　 Polar　 Res)
Abstract:　 The　 Antarctic　 odbatid　 mite　 Alaskorete∫ 　antarcticus　 was　 collected　 from　 the　field
near　 Great　 Wall　 Station　 (62°13'S,　 58°581W)　 on　 King　 George　 Island　 during　 January　 and
February　 in　1990.　 The　 tritonymphs　 and　adults　 were　 examined　 for　their　supercooling　 ability　and
survival　 at　subzero　 temperatures　 under　 the　 effect　 of　 inoculative　 freezing.　Tlle　 active
tritonymplls　 and　 adults　 were　 unstable　 in　the　 ability　 to　supercool　 probably　 due　 to　 the
polyphagous　 feeding　 activity　 and　 habitat　 humid　 conditions.　 The　 mean　 supercooling　 points
were　 fluctuated　 between　 -3.8　 and　-22.4°C.　 The　 detrivores　 were　 inferior　 to　the田givores　 in　the
supercooling　 ability.　 The　 former　 seemed　 to　be　transiently　 exposed　 to　the　hazard　 of　freezing
during　 the　c∞l　 Antarctic　 summer.　 Tlle　resting　 (premou1山lg)　 tritonymphs　 exhibited　 the　lowest
mean　 supercooling　 pOint　 of　--28.3°C.　 The　 supercooling　 ability　 of　the　tritonymphs　 and　 adults
was　 less　 reduced　 by　 the　inoculation　 of　ice　at　relatively　 high　 subzero　 temperatures.　11ie
inoculative　 freezing　 became　 effective　 on　the　redしictioninthesupercoolingabilityattemperatures
below　 -20°C.　 During　 the　actiye　 season,　 the　freezing　 from　 the　gut　contents　 seemed　 to　be　more
fatal　than　the　inoculative　 freezing.
要旨:キ ングジ ョー ジ島 の長城基地付近 から採集 したサ サラ ダニ、　Alaskozetes　 antarcticus
の3令 若 虫と成 虫 を用 いて、 夏季にお けるこのダニの耐 寒性 、過 冷却能 力 と植氷 によ り比較的
高い温度 での凍結 に対 す る耐棟性 を調べた。
活 発に動 いて いる若 虫 と成 虫は採餌 した雑多な 食物 や 生息 場所 の湿度 な どにより過冷 却す る
能力 は各個体群 に よって まち まちであ った。 それ ぞれ の個体群 の平均過冷 却点 は 一3.8° か ら
一22.4°Cの 間を大 き く変動 した。 また浮泥食性 のもの は藻類 食性 のも のに比べ て過冷却 能力 は
低か った。 前者 は南極 の寒 冷な夏に一時的 にもせ よ凍結 の危 険 に遭遇 す るこ とがあ るように見
える。脱 皮前 のよ うな休止状 態にある3令 若虫 は一28.3°Cと いう最も低 い平 均過冷却点 を示 し
た。 この ような3令 若 虫 と成 虫は氷点下の比較的 高 い温度 で は植 氷に よっても虫体 の凍結 は見
られ ず、過冷却 能力 をそれ ほ ど低下 させ ることはなか った。 植氷 によ る凍結 でも虫体が一20°C
以下の温度 に低 下 し、 過冷却 度が増 してから容 易 とな った。 夏の活動期 には腸内容物が核 とな





Interstitial　 Fauna　 of　 Beach　 Sand　 aし　Fildes　 Peninsula　 in　 King　 George　 Island
蛭 田 真 一(北 教 大 ・釧 路)、 大 山 佳 邦(極 地 研)、 島 田 公 夫(北 大 ・低 温 研)
Hiruta,　 S.　 (Hokkaido　 Univ　 Education),　 Ohyama,　 Y.　 (Natl　 Inst　 Polar　 Res),
Shimada,　 K.　 (Inst　 Low　 Temp,　 Hokkaido　 Univ)
The　 beasch　 sand　 is　 not　 so　 barren　 environment　 for　 invertebrates,　and　 is　 known　 to　 have
the　 peculiar　 fauna　 adapted　 to　 very　 narrow　 space.　 However,　 the　 survey　 of　 this　 fauna　 was　 not
　
made　 in　 the　 Antarctic　 region　 to　 date.　 During　 January　 and　 March,　 1990,　 we　 stayed　 at　 Great
Wall　 Station,　 Antarctica　 and　 collected　 beach　 sand　 (0.5　 to　 1.5　 1)　 from　 five　 sites　 at　 Fildes
Peninsula,　 King　 Gearge　 Island,　 South　 Shetland　 Islands.　 Three　 samples　 were　 collected　 at
each　 sampling　 site　 from　 beach　 line　 to　 high-tide　 line.　 The　 extraction　 of　 animals　 from　 sand
was　 皿ade　 by　 the　 following　 Procedure:　 the　 sand　 was　 placed　 in　 a　bucket,　 and　 fresh-water　 was
poured　 to　 it　and　 stirred　 wel1.　 Then　 the　 supernatant　 was　 filtrated　 by　 a　net.　 After　 the　 ex-
traction,　 the　 sand　 was　 dried　 and　 used　 for　 glanulo皿etry.
The　 temperature　 of　 sea　 water　 was　 between　 3　and　 5°C　 at　 each　 sampling　 time,　 and　 the　 sand
was　 relatively　 coarse　 with　 the　 medium　 grain　 size　 of　 O.66　 to　 O.78　 mm.
Total　 of　 eleven　 animal　 groups　 was　 found　 in　 the　 beach　 sand　 of　 each　 sampling　 site.　 These
are　 usually　 regarded　 as　 the　 interstitial　 fauna,　 and　 dominated　 by　 turbellarians,　 nematodes,
oligochaetes　 and　 rotifers.　 The　 turbellarians　 are　 known　 to　 distributed　in　 s me width　 near
beach　 line　 called　 "otoplana-zone"　where　 is　 turbulent　 stream　 and　 strong　 movement　 of　 sand　 by
waves.　 In　 the　 present　 survey,　 many　 turbellarians　were　 found　 in　 the　 beach　 line.　 Whereas
nematodes　 predominated　 in　 the　 sites　 with　 relatively　 small　 grain　 size.　 Oligochaetes　 apPear-
ed　 to　 distributed　 widely　 in　 the　 beach　 of　 this　 area.　 However,　 harpacticoids　 were　 found　 in　 a
small　 number　 despite　 the　 very　 ordinary　 component　 of　 the　 interstitial　 fauna.
In　 comparison　 wiしh　 the　 specimens　 of　 meiobenthos　 from　 [}on-interstitial　environment　 sampled
for　 reference,　 these　 were　 much　 different　 from　 the　 interstitial　 ones　 in　 the　 number　 of　 har-
pacticoids,　 amhipods　 and　 rotifers　 occurred.
海岸の砂浜は一般に考え られているほど不毛な場所ではない。砂の間隙という非常に狭 い空間があ
って、そこにはこの様な棲息場所に特有な間隙動物 と呼 ばれる実に多様な動物群が多数棲息 して いる
ことが知 られている。この様 な特殊な環境 に棲息する動物 についての調査はこれまで南極大陸および
その周辺では行われていなかった。今回、日中共同観測としてキングジョージ島の長城基地 に滞在 し
た際、同基地周辺の海岸砂浜で間隙動物の採集 を行うことができたので、その結果 を報告す る。
長城基地付近の海岸には、場所によ って砂浜が発達 してお り、1-3月 の滞在期間中は海氷がなか
ったこともあって、計5地 点で間隙動物の採集 を行 うことができた。出来るだけ淡水の流入 のな い所
で、汀線か ら潮間帯に3点 をとり、地下水面が現れ るまで掘 り、0.5-1.5リ ッ トルの砂 を地下水のレ
ベルで採取 した。なお、海水温は3-5°Cで あった。採取 した砂 をバケツに入れ、水道水を加えてよく
かき混ぜ 、その上澄みをネッ ト(NXXX25)で 濾過 して動物 を抽出した。また、動物を抽出 した砂は乾燥
させ、粒度分析の材料とした。
今回調査 した砂の粒度は中央粒径が0.66-0.78mmと 比較的粗い砂粒からなっていた。
各調査地点か ら合計llの 動物群 が確認された。長城基地周辺の海岸か らも、一般に間隙動物 として
扱われる動物群が認められ、渦虫類、線虫類、貧毛類、輪虫類が 目だった。間隙環境でない参考試料
として採取 したサンプル と比較すると、ハルパ クテクス類、端脚類 、輪虫類の出現の仕方に大 きな違
いが認められた。
渦虫類 は、一般に波打ち際の強い水流と砂の移動の激 しいところにotoplana-　 zoneと 呼ばれ るある
幅をもった分布を示すが、今回の調査でもここに多数の渦虫が確認 された。一方、粒度 が比較的小さ
い地点では、渦虫類が見 られず、線虫類が多く出現 した。また貧毛類はこの地域には広 く分布 してい




南 極 の マ ク マ ード ドラ イ バ レ 地ー 域 か らの 酵 母 の 分 離
|solatioll　 of　 ycasしs　 from　 し11c　 McMurd　 Dry　 Va]leys　 region,　 Alltarctica.
西 川 二 郎(東 畑 大)松 本 源 嵩(湘 南]:大)長 島 秀 行(東 理 大)飯 塚 廣(東 理 大)
J.　NISIHKAWA(S,i.　 U、i,.　 T。ky。),　 G□.MATSUMOTO(Sh・・a・　lnst.　 Te・h・)
H.　NAGASHIMA　 (Sc　i.　Uni　v.　Toky　 o),　 K.　lIZ　UKA(Sci.　 U　lliv.　Toky　 o)
　　　　　　　 Twenty　 six　 strains　 of　 ycasts　 were　 isolated　 from　 Lake　 Vanda,　 South　 Fork
　 　　　　　 and　 Labyrinth　 of　 thc　 Wright　 Valley　 and　 Ross　 Island　 in　 the　 McMurdo　 Dry
Vaileys　 region,　 Antarctica.　 Culturat　 and　 morphological　characteris-一
一しics　 and　 growth　 tomporaturc　 dGpendency　wcr 　 oxaminod.　From　 thesc
　　　　　　　 results,　 there　 was　 tho　 very　 remarkable　 diversity　 among　 these　 yeasts.
　　　　　　　Therefore,　 it　 is　 suggest　 that　 these　 yeasts　 may　 be　 very　 important　 micro
　　　　　　　 --organisms　 from　 a　 taxonomical　 poiTlt　 of　 view.
(は じめ に)南 極 の微生物(糸 状 菌類,酵 母,細 菌,放(3)光 沢 もあ る もの とな い もの と様 々で,(の 周 辺部
線 菌)に 関す る分 類学 的,生 態学的 また資源学 的研究 は全縁 か ら不規則,(5)隆 起 状態 も平 たん か ら疵状 ま
は,杉 山,飯 塚 ら(1967)の 報 告等 が あ るが非常 に少な で あ り,菌 糸状 を とる とか結束糸 様 の特異な構 造物
い。 これ まで本 シ ンポ ジウムにお いて,1988年 に南 をっ くる もの と非常 に多様 であ った。 これ らは通常
極バ ンダ湖 よ り分 離 した細 菌,酵 母の諸セ1三質 と題 し の形 態(球 形,卵 形,1filll形)の もの か ら,菌 糸状,偽 菌
主 と して生 態学的 発表 を行 い,1989年 は同湖 よ り分 糸状 の細胞 形態を と るものが あ る。さ らに形 や太 き
離 した酵 母の新種 命名発 表を行 い,分 類学 的検討 と さか らは酵 母 と考え られ るが,細 胞 内の諸 器官等 を
資 源学 的検討 を加 え,続 いて1990年 には同湖 の底 よ 考慮す ると酵 母 とは考 え難 い特異 な菌株 を も認 め ら
り分離 した新属新 種 の細 菌 の命名発 表を行 って来 た。 れ た。これ らの酵 母 は0～30℃に生 育 し,20～30℃に至適
今回 は南極 の マク マードドライバ レ 地ー 域 か ら分離 し 温度 を持 つ株 が多か った。40℃以上 で はほ とん ど生育
た多 くのA¥母 の全 体像 にっいて発 表す る。 はな く,一 方,10℃ 前後 に しか生育 範囲 を持た ない特
(方 法)南 極 の湖水等 の微生物 分離 試料 は,1985年1異 な菌株 を も認 め られた。各 地域 よ り分離 した株間
2月 か ら1986年1月 にマ クマードドライバ レ 地ー 域(バ の比1咬で は,バ ンダ湖 か らの10株 で は培 養的,形 態的
ンダ湖,ロ ス島,ラ ビリンス,サ ウ スホワ)で 採 取 し,観 察 よ り5種 以 上 の酵 母が存在 し,湖 底 か らは非常 に
水 冷 しなが ら持 ち帰 り,4℃ と凍結(-20℃)条 件下 で保9処 味 あ る菌 株が単離 された。 ラ ビリンスか らの9株
存 した 。一年 間 凍結保存 した試 料を一昼 夜4℃に置 き,に は7種 以上酵 母が存在 し,ロ ス島4株 は少 な くと も3
ゆ っ くり融解 させた。分 離条 件は,培 地成分,温 度,光 種以 上あ り,サ ウスホ クー の3株 は互い に類 似性が あ っ
等 につ いて 自然 環境 を充分 に踏 まえて工夫 した。酵 た。 また地域 間で の比 較をす ると著 しい相 関関 係 は
母は好気 的 条件下 で平板塗抹法 と単集落分離法 を仇 な いが,バ ンダ湖 か らの菌株 とラ ビ リンスか らの菌
則 して行 い純 粋分離株 得て その後 の実験 に供 した。 株 との間 には,形 態的 に類似性 が ある株 もみ とめた。
多数 の酵 母 の全 体像 を把 握す るた めに巨大集落 に よ 今後 これ らの 菌株 について詳細 な分類学 的検討 を加
る培 養的観 察,位 相 差顕 微鏡 によ る形態観察 さらに え る必要 が あるが,本 実験結果 か ら判 断 して,今 回取
温度依 存性 にっ いて検討 した。 得 した菌 株 もさることなが ら
(結 果及 び考察)分 離株 数 はバ ンダ湖 よ り10株,ラ 南極 には分類学,ま たそれ にと もな う生理,生 化学,
ビリンスよ り9株,ロ ス島よ り4株,サ ウスホ クー よ り3代 謝 など,ま た もう一一歩進 んで生 物進化上 非常 に重
株 で あ り,総 数 は26株 で あ った。その全 体像 は,巨 大 要かっ貴 重な微生 物が存在す ると考 え る。
集 落 の観察 か ら(D集 落 の直径 は15～68mm,(2)色 調
は乳 白,黄 白,薄 黄,薄 紫,橿 赤,ピ ンク,赤 橿 と多様 で,
一92一
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南 極 の 蘇 類 群 落 周 辺 の 土 壌 か ら の 蘇 類 幼 植 物 の 発 達
　 Development　 of　 bryophytes　 on　 soil　 fl・om　the　 population　 of　 mosses　 in　 Antarctica・
伊 村 智 ・ 樋 口 正 信(広 島 大)・ 神 田 啓 史(極 地 研)・ 岩 月 善 之 助(広 島 大)
S.　 Imura,　 M.　 Higuchi　 (Hiroshima　 Univ.),　 H.　 Kanda　 (NIPR)　 and　 Z.　 Iwatsuki　 (Hiroshima　 Univ.)
The　 soil　 in　 and　 around　 the　 community　 of　 mosses　 in　 Antarctica　 were　 cultured.　 The　 community　 was
constituted　 by　 two　 species　 of　 mosses,旦 腿P翌旦Φ 垣q旦et翼 』里and　 Ceratodq旦P蔓 些 些 盤 旦§・　 As　 the
result　 of　 the　 cultivation,　we　 found　 juvenile　 plants　 of旦.】[}Se旦dotriq旦皇tr 堕and　 ⊆.　p亘 理 旦£gU昼
abundantly.　In　 addition　 to　 these　 two　 species,　 we　 found　 few　 plants　 of旦 皇1)ggnlt!eu里which　 was
not　 found　 in　 the　 study　 site.　 The　 juvenile　 plants　 of　 ⊆.　][Lu.1![}Lul19US　 occurred　 mainly　 on　 soil
collected　 at　 the　 patch　 of　 the　 species.　 But　 those　 of旦p§ 担旦亟 亘q旦 聖L1皿 ㏄curred　 on　 almost
all　 the　 soil　 co]Llected　 from　 the　 community　 ln　 Antarctlca.
蘇 苔 植 物 は 大 陸 性 南 極 の 植 生 の 重 要 な 構 成 要 素
で あ る.し か し,南 極 の き び し い 環 境 の も と で は,
胞 子 体 形 成 は お ろ か 生 殖 器 官 形 成 も 非 常 に 希 で,
そ の 生 活 環 や 群 落 の 維 持 ・拡 大 機 構 に つ い て は 不
明 な 点 が 多 か っ た.
目 的:今 回 我 々 は,南 極 で の 蘇 類 群 落 の 維 持,
拡 大 機 構 を 明 ら か に す る 日 的 で,蘇 類 群 落 と そ の
周 辺 の 土 壌 サ ン プ ル を 培 養 し,繁 殖 散 布 体 の 状 況
を 調 べ た.
方 法:第29次 南 極 観 測 隊(1988)に 参 加 し た 神 田
が,昭 和 基 地 周 辺 の ラ ン グ ボ ブ デ 地 域 のBryum
pseudotriquetrumとCeratodon　purpureusか ら な
る 蘇 類 群 落 に お い て,斜 面 傾 斜 方 向 と そ れ に 垂 直
な 方 向 と の2本 の トラ ン セ ク ト を 設 定 し た.ト ラ
ン セ ク ト に 沿 っ て,群 落 外 の 無 植 生 地 域 か ら群 落
内 に か け て,一 一定 の 間 隔 で 土 壌 サ ン プ ル を 採 集 し
た.サ ン プ ル は 冷 凍 し て 日 本 に 持 ち 帰 り.20℃
の 実 験 室 内 で 培 養 し た.そ の う ち い くつ か の サ ン
プ ル で は.土 壌 を 表 面 と,約5　 cm下 の2つ に 分 け
て 培 養 を 行 っ た,培 養 開 始 か ら 約130日 後 に.
発 達 し て き た 植 物 体 を 調 べ,そ の 種 名 と 出 現 頻 度
を 測 定 し た.
結 果:培 養 し た 全 て の 土 壌 サ ン プ ル か ら 蘇 類 の
幼 植 物 体 が 生 じ た.幼 植 物 体 は 全 て,茎 の 断 片 な
ど か ら 発 達 し て き た も の で あ っ た.
培 養 の 結 果 発 達 し て き た 幼 植 物 体 の ほ と ん ど は.
土 壌 の 採 集 地 点 の 群 落 を 構 成 し て い たB.　 pseudo－
triquetrumとC.　 purpureusで あ っ た.し か し.現
地 の 群 落 中 に は み ら れ な か っ たBryum　 argenteum
も 観 察 さ れ た.
群 落 外 の 砂 の 培 養 は,群 落 か ら1mの 地 点 で の
2カ 所 し か 実 行 で き な か っ た がtそ の い ず れ か ら
もB.　 pseudotriquetrumが 出 現 し た.本 種 は,現
地 で の 群 落 の 中 央 部 に 生 育 し て お り,群 落 の 辺 縁
部 に 多 か っ たC.　 purpureusは 群 落 外 か ら は 全 く 出
現 し な か っ た.
表 面 の 土 壌 の 培 養 で は,群 落 を 構 成 し て い た 植
物 体 の 一一部 と,そ の 隙 間 の 砂 な ど が 培 養 さ れ る こ
と に な る た め,も と の 群 落 と ほ ぼ 同 じ 構 成 の 幼 植
物 体 が 発 達 し て く る こ と が 予 想 さ れ る.し か し 実
際 に は,　 C.　 purpureusの み が 生 育 し て い た 地 点
も 含 め て 、 全 て の 地 点 か ら 高 い 頻 度 でB・ 　pseudo-
triquetrumが 発 達 し て き た.
下 部 の 土 壌 の 培 養 で は.や やC.　 purpureusが 多
か っ た が,表 面 土 壌 の 培 養 と ほ と ん ど 同 じ 発 達 状
態 を 示 し た.
考 察:こ れ ら の 結 果 か ら 考 え る と,植 物 体 の 断
片 の 散 布 は,　 B.　 pseudotriquetrumで よ り 盛 ん で,
群 落 の 拡 大 に か な り 有 効 に 機 能 し て い る も と の 考
え ら れ る.ま た,小 数 発 達 し て き たB.　 argenteum
は,少 な く と も 数10～100m先 の 群 落 か ら 飛




南 極 湖 沼 に 生 育 す る 蘇 類 の 染 色 体
Chro■oso■e　 study　 on　 a　 口oss　 species　 grown　 in　 Antarctic　 lake
神 田 啓 史(国 立極 地研 究 所)・ 岡 田博(大 阪 大 ・教 養)
H.　 Kanda　 (National　 Institute　 of　 Polar　 Research)
　 　 　 　 　 and　 H.　 Oksda　 (Osaka　 University)
The　 aquatic　 moss,　 Dicranella　 sp.,　 which　 was　 collected　 again　 after　 a　 laspe　 of　 l3　 years
in　 the　 Syowa　 Station　 area,　 should　 be　 assighned　 to　 酬L旦　 rifor田e　 based　 on　 the
morphological　features,　 such　 as　 sexuality,　 9e■ ロae,　 leaf　 shape,　 cell　 shaPes　 of　 leaves
and　 ste田s.　 The　 author　 studied　 karyologically　the　 田oss　 species　 in　 order　 to　 confir.　 the
taxonomical　status.　 The　 chro田osome　 number　 showed　 to　 have　 n=23.　 The　 Present　 observa-
tion　 is　 different　 from　 the　 Previous　 rePorts　 of　 L　 EL魎 工』L皇,i.e.n=20,21,22,and24.
The　 so屈atic　 chromosome　 number　 of　 this　 species　 is　 expressed　 as　 n=22+■ 　 because　 it　 has　 a
smallest　 chromosome　 with　 negative　 heteropycnosis.
南 極 の厳 寒 地 に生 育 す る顕 花植 物 は2種 に
限 ら れ、 他 に は蘇 苔 類 や 地衣 類 が 旺盛 に繁 茂
す る が、 北 極 域 と比 べ る と同 じ緯 度 で は著 し
く極 数 が減 少 す る。 これ は、 南極 大 陸 が 他 の
大 陸 か ら長 距 離 に隔 離 され て い る こ と と、 広
大 な大 陸 氷 床 か らの 太 陽 熱 の 大 きな反 射 が ご
くわ ず か の露 岩 域 の 冷涼 化 を一 層 促 進 す る こ
と等 に よ る。 す な わ ち、 長 期 間 か けて 長 距 離
輸 送 され て き た新 しい植 物 の胞 子 や体 の 破片
は南 極 で は散 布 され て も、 定 着 して、 繁 殖 す
る機 会 は非 常 に少 な い と考 え られ る。 この様
な見 地 に た って 南 極 の植 物相 を見 て 行 くと南
極 の火 山噴 火 口の 周 辺 と南極 に散 在 す る湖 沼
の底 等 に繁 茂 す る蘇 苔 類 は興 味 あ る。 前 者 は
火 山域 の地 熱 の 影 響 で、 後者 は湖 水 と表 面 を
覆 う氷 に よ り外 気 の厳 しい環 境 か ら守 られ、
蘇 類 の生 育 に と って比 較 的穏 やか な環 境 が作
られ て い る と考 え られ る。
昭 和 基 地 周 辺 に は火 山 は な いが 湖 底 の蘇 類
につ いて は20年 前 か ら採 集 され、 研 究 が続 い
て き た。 現在 まで に湖 底 の蘇 類 は 属 の 同定 が
不 可 能 なサ ン プル を除 い て、 次 の4種 が確 認
され、 報 告 され て い る。 す な わち、 随 旦
Pseudotriquetrum,　 旦』二辿_里9-!!1.!bU_)L9.9-{}nld,Pottia
heimii,　 Dicranella　 sp.な どで あ る。 これ ら
の分 類 は サ ン プル が 水 中 で著 し く形 態 変 化 し
て い るた め、 分 類 学 的 位 置付 け は容 易 では な
い。 ス カル ブ ス ネ スの 湖 沼 で 採集 され た
Dicranella　 sp.　 は周 囲 の 陸 上 に は生 育 が 確
認 で きず、 湖 底 のみ に 生 育 して い る と して 注
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目 さ れ て い る。 こ れ は 最 初 は　 Bryum　 sp.と し
て 報 告 さ れ た が、 葉 や 茎 の 細 胞 や 特 殊 な 無 性
芽 の 形 態 に よ り　 Dicranella　 と さ れ た。 し か
し な が ら、 最 近 、 培 養 の 方 法 に よ っ て 葉 の 形
態 ば か り で は な く、 雌 雄 性、 生 殖 器 の 構 造、
さ ら に 染 色 体 の 細 胞 学 的 特 長 が 解 る よ う に な
り、 新 た に 分 類 学 的 処 理 の 必 要 性 が 生 じ た。
演 者 はDicrane11a　 sp.の 分 類 学 的 位 置 づ け
を 明 ら か に す る 目 的 で こ れ ま で 研 究 さ れ て い
な か っ た 染 色 体 数 と 細 胞 学 的 構 造 を 観 察 し た
の で 報 告 す る。 本 極 は 雌 雄 同 株 で 、 特 に 生 殖
器 を 付 け た 時 の 葉 は 茎 の 頂 端 部 に 集 中 し、 そ
れ ら の 葉 は 鞘 部 か ら 急 に 細 長 く な り、 茎 の 下
部 の 葉 の2～3倍 に 達 す る。 こ の 特 長 は む し
ろ、　 Dicranella　 で は な く て　 gLx!.1-SUU.U!.11eptb
riformeの 特 長 で あ る。'
本 極 の 染 色 体 数 はn=23で あ っ た。 こ れ ま で
に、 世 界 で 報 告 さ れ たL　 rifomeの 染 色
体 数 はn=20,21,22,22(n=21+m),24で あ っ
た。 分 裂 中 期 の 染 色 体 は 約3～0.5μ ■の 長 さ
で、 特 に 一 番 小 さ い 染 色 体 は 他 の も の よ り 濃
く 染 色 さ れ た。 こ れ は い わ ゆ る、　 "negative
heteropycnosis"と考 え ら れ、 こ の 種 の 染 色
体 数 はn二22+mと な る。 従 来 報 告 さ れ て い たL.
riformeの 染 色 体 数 に は こ の 数 は な い が 本
種 の 配 偶 体 の 形 態 変 異 が 大 き い こ と と と も に
染 色 体 の 数 に お い て も 変 異 が 大 き い と 考 え ら
れ る。 昭 和 基 地 の ス カ ル プ ス ネ ス の 湖 底 か ら
見 つ か っ た 蘇 類 の 一 種 はL魎 ⊥且且p1エ 」二
formeで あ る 可 能 性 は 大 き い。
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富士山の高山帯における多年生草本植物の貯蔵物質の季節変動
Seasonal　 changes　 in　 reserve　 substances　of　 herbaceous　perennials
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 on'　 alpilie　 zone　 or　 Mt.Fuji.
金 井 妙 子(静 岡 大 ・理)・ 増 沢 武 弘(静 岡 大 ・理)
Taeko　 Kanai　 (Shizuoka　Univ.)　 and　 Takehiro　 Nasuzawa　 (Shizuoka　Univ.)
At　 the　 upPer　 ra"ge　 of　 しhe　 timberlille　 of　 Nt.Fuji,　 a　 lot　 of　 herbaceovs　 l)ereflllials　 grow　 on
tlle　 gravelly　 soi1.　 They　 uしilize　 the　 reserve　 subsしances　 in　 tlloir　 6rrowしh.　 For　 six　 species　 ()f
them,　 seasonal　 challges　 ill　soluble　 carbohydorates　in　 r ot　 were　 measured.　 Prlmary　 appearing
species　 on　 bare　 area,　 ArabL遥 遥皇L魍 旦　 and　 RΩ⊥MgggUpa　 We　 ricllii,　 used　 the　 reserve　 substances
in　 the　 way　 fitLing　 the　 severe　 ellvironment.　 SecoHdary　 aPpearillg　 specles　 such　 as　 ヒ亙LIJ迎 旦U』
9ユ血 奥 山 皿,　ISIgg1yl　sarum　 vicioides　 and　 Astragalus　 membranaceus　had　 a　 largo　 amo"nしof　 resbrvo
substallces　il)　autumll　 because　 the　 lengしh　 ofしheir　 growi119　 soason　 was　 longer.　 蓮.魑 」1殴a
魎grows　 oll　 the　 roresしfloor.　ConsGqtlellしlyしhe　degree　 of　 depelldence　 on　 the　 reserve
substansces　 was　 relatively　 low.　 Thus　 each　 species　 had　 differellt　 manner　 using　 reserve
substances　 corresponding　t(》　 the　 environment　of their　 llabitats.
富 士 山 の森 林 限 界上 部 に は 、 多 くの 多 年 生
草 本 植 物 が 生 育 して い る 。 一 般 に 、 高 山 帯 に
生 育 す る 草 本 植 物 に は 多 年 生 の も の が 多 く、
前 年 に生 産 した 物 質 を地 下 に貯 蔵 して 翌 年 の
初 期 生 長 に利 川 して い る 。富 士 山 の 宝 永 火 口
付 近(標 高2,400m)の 裸 地 に 生育 す る 多 年生
草 本 植 物 も貯 蔵 物 質 を利 川 して生 長 して い る
が 、 その 利 川 の 仕 方 は、 孤 に よ っ て異 な っ て
い る。 そ こで 木 研 究 で は 、 宝 永火 口付 近 に生
育 す る6種 の 多 年 生 草 本 植 物 につ い て地 下 貯
蔵 物 質 の 季節 変動 を 調 べ 、 そ の変 動 パ タ ー ン
と 各種 が 出現 す る遷 移 段 階 との 関 係 を考 察 し
た 。 分 析 に は フ ェ ノ ー ル ・硫 酸 法 を用 い、 地
下 部 に 含 まれ る全 糖 ・澱 粉 に つ いて の 定 量 を
行 った 。
フ ジハ タザ オ(Arabi旦 　serraしa)は 常 緑 葉
を 持 ち 、 地 下 部 と併 せ て 貯 蔵 器官 と して利 用
して い た 。 オ ン タ デ　(　PolygOl川 魎 山)
は 、 地租 に 比べ て 早 い 時 期(5月 下 旬)か ら
貯 蔵 を開 始 し、9月 上 旬 に は 地 上 部 を枯 ら し
て生 産 を終 了 した 。 こ の2種 は 裸 地 に先 駆 的
に侵 入 して くる種 で あ リ、 フ ジ ハ タザ オ は 二
元的 な貯 蔵 器 官 を持 つ こ とに よ り、 オ ン タデ
は春 の早 い時 期 か ら短 期llllに 集 中 して 生 産 を
'行 う こ と に よ り、 厳 し い環 境 に 対応 して いる
と 思 わ れ る 。
イ タ ド リ　 (　llP-lyf;Ωon1,1g!　PttpptUa」 』』)　 ・ イ ワ
オ ウ ギ　(lled　 sa_l!ll!i　vici(,ides)・ 　タ イ ツ リ オ
ゥ ギ(-　 membr幽 」ceus)は1司 様 の 変
動 傾 向 を 持 っ て い た 。 春 、 大 団 の 貯 蔵 物 質 の
利 川 が み ら れ 、 貯 蔵 は 比 較 的 遅 い 時 期(7～
'8月)か ら 始 ま
っ た 。 貯 蔵 物 質 抵 の 最 大 値CJ.
高 く(110～150mg/cm:,)、 特 に イ タ ド リ ・ イ
ワ オ ウ ギ で は 地 上 部 の 枯 死 す る10月 中 旬 ま で
増 加 し て い た 。 フ ジ ハ タ ザ オ や オ ン タ デ の 定
着 に よ り や や 安 定 し た 地 に 侵 入 し て く る こ 九
ミ
ら の種 は 、 生 育 期 間 を 長 く 持 ち 、 充 分 な 生 産
と充 分 な貯 蔵 を行 う こ とが で き る 。
ヤ ハ ズ ヒ ゴ タ イ　(Saussrca魎a)は イ
タ ドリ のパ ッ チ 内 や 林 床 に 生 育す る 。 パ ッ チ
内 の も の で は根 と地 下 茎 を貯 蔵 器 官 と し て 利
川 して いた の に対 し、 林 床 の もの で は 恨 だ け
に物 質 が 貯 蔵 され て い た 。 しか し 、 ど ち らの
も の で も 初 期 生 長 に伴 う貯 蔵 物 質 の 減 少 は み
られ な か っ た 。 裸 地 に 生育 す る種 に 比 べ て 貯
蔵 物 質 へ の 依 存 度 が低 い こ とが 窺 わ れ る 。
以 上 の よ う に 、 冨 士 山 の森 林 限 界上 部 に 生
育 す る 多年 生 草 木 植 物 は 、 そ れ ぞ れ の 生 育 環
境 に 対 応 し た 地 下 貯 蔵 物 質 の 利 川 を行 っ て い
る と思 わ れ る 。
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カ ナ ダ 北 極 圏 に お け る 植 生 お よ び
ア ー ス ハ ン モ ッ ク の 発 達 と 地 形 の 関 係
Relationships　 among　 vegetation,　earth　 hummocks,　 and　 topography
in　 the　 hiqh　 arctic　 environmen七〇f　 Canada
小島 覚(富 山大 〉
S.　 Kojima　 (Toyama　 Univ・)
Relationships　 amonq　 vegetationr　earth　 hu㎜ocks,　 and　 topography　were　 studied　 in　 the
high　 arctic　 environmen七〇f　 Ellesmere工sland,　 NWT,　 Canada.　 A　 112　 m-long　 transect　 was
set　 up　 on　 a　 leeward　 slope　 of　 a　 small　 hill,　 which　 was　 divided　 into　 56　 quadrats　 of　 2
m　 x　 2　 m.　 ln　 each　 quadrat,　 all　 the　 vascular　 species　 were　 listed　 and　 t二heir　 c6veraqe
was　 evalua七ed　in　 the　 Domin-Kraゴina　cover　 class.　 Number　 of　 earth　 hu㎜ocks　was
counted.　 A　 cross　 section　 of　 the　 hill　 was　 surveyed.　 Veqetation　and　 ar h　 hu㎜ocks
were　 correlated　with　 the　 topographic　cross　 section.　 It　 became　 that　 apparent　 veqeta-
tion　 and　 earth　 hummocks　 best　 developed　 at　 the　 slope　 base　 where　 slope　 inclination
became　 gentle.　 Drifted　 snow　 at　 the　 slope　 base　 appeared　 to　 be　 the　 maゴor　 factor　 for
maintaining　 the　 well　 established　vegetation　 and　 earth　 hu㎜ocks　 in　 七he　 partlcular
si七es　 by　 protecting　them　 from　 harsh　 b!izzard　 conditions　i 　 w n七er.
ア ー ス ハ ン モ ッ ク と い う の は,永 久 凍 土 あ
あ
る い は 長 期 間 凍 土 の 形 成 さ れ る 地 域 に 見 ら れ
る 周 氷 河 現 象 の 一 種 で;.土 壌 の 凍 結 一 溶 解 に
と も な い 形 成 さ れ る 地 表 面 の 饅 頭 形 の 起 伏 の
こ と で あ る.そ の 大 き さ は ふ つ う 直 径.高 さ
と も30～40cm程 度,1m2あ た り5～9
個 程 度 の 密 度 で 発 達 す る.そ の 発 達 に は 寒 冷
な 気 候 ば か り で は な く,地 形,土 壌 お よ び 植
生 な ど が 密 接 に 関 連 す る.一 般 に ア ー ス ハ ン
モ ッ ク は 土 壌 が 砂 質 あ る い は シ ル ト 質 で 礫 の
少 な い 通 洞 地 に お い て,植 物 が 疎 生 あ る い は
密 生 し 冬 期 適 度 の 積 雪 に 被 わ れ る と こ ろ に 発
達 す る.そ の た め 一 般 に 地 形 的 に は 風 下 側 斜
面 の 雪 の 吹 き 溜 り や す い と こ ろ に よ く み ら れ
る.カ ナ ダ,北 西 準 州,エ レ ズ ミ ア 島 に は し
ば し ば ア ー ス ハ ン モ ッ ク の 顕 著 な 発 達 が 認 め
ら れ る が,本 研 究 は 同 島 ス ヴ ェ ル ド ラ ッ プ 峠
(79°08'N,79°45'W,標 高300m)に お
い て,ア ー ス ハ ン モ ッ ク,植 生 お よ び 地 形 の
三 者 間 に 認 め ら れ る 関 連 の 解 明 を 目 的 と し て
行 わ れ た.
ス ヴ ェ ル ド ラ ッ プ 峠 に お い て,ア ー ス ハ ン
モ ッ ク が よ く 発 達 し て い る 小 高 い 丘 陵 斜 面 を
選 び,丘 陵 頂 部 か ら 麓 に か け て 長 さ112m,
幅2mの ベ ル ト ト ラ ン セ ク ト を 設 定 し,そ れ
を 一 辺2mの 連 接 し た 方 形 区 に 分 割 し た.各
方 形 区 に お い て 総 植 被 率 お よ び 出 現 す る す べ
て の 維 管 束 植 物 に つ い て 種 別 の 被 度 を 計 測 し
Domin-Krajina　 の 被 度 階 級 で 表 わ し た.ア ー
ス ハ ン モ ッ ク に つ い て は,植 物 に よ っ て 覆 わ
れ る 状 態 か ら 次 の3様 式 に 分 類 し(付 図 参 照:
様 式A:植 物 が ハ ン モ ッ ク の 側 部 の み を 覆 っ
て い る も の,様 式B:植 物 が ハ ン モ ッ ク の 周
部 ま で 覆 っ て い る も の,様 式C:植 物 が ハ ン
モ ッ ク の 頂 部 ま で 完 全 に 覆 っ て い る も の),
各 方 形 区 に お け る そ れ ぞ れ の 出 現 数 を 記 録 し
た.ま た 丘 陵 の 地 形 断 面 を 測 量 し 植 生 お よ び
ア ー ス ハ ン モ ッ ク の 分 布 と 対 応 さ せ た.
丘 陵 斜 面 上 の 植 生 全 体 を 通 じ て 最 も 高 い 頻
度 で 出 現 す る 維 管 束 植 物 はSalix　 arctica,
Saxifraga　 oPPositifolia,　 Dryas　 integrifo-
liaの3種 で.　 Carex　 nardina,Poa　 abbrevia-
ta,　 Pedicularis　 arcticaな ど が こ れ に 次 ぐ
も の あ っ た.植 生 特 性 お よ び 地 形 的 位 置 か ら
丘 陵 斜 面 は1　 ～VIII地 区 に 区 分 さ れ た が,こ
の う ちII～IV地 区 に お い て ア ー ス ハ ン モ ッ ク,
植 生 と も 発 達 が 最 も 顕 著 で あ っ た.こ こ は 卓
越 風 の 風 下 側 に あ り,丘 陵 斜 面 下 部 の 勾 配 が
急 に 緩 や か に な る と こ ろ で 冬 期 雪 、が 吹 き 溜 る
と こ ろ と 考 え ら れ,適 度 の 積 雪 が 植 物 を 保 護
し,そ れ が ア ー ス ハ ン モ ッ ク の 成 立 を 促 し そ





Three　 forms　 of　 vege七at二ion
coverlng　 earth　 hummocks.・　 ・
FRESHWATER  MICROFAUNA AROUND  ARCTOWSRI STATION,  RING 
                     GEORGE ISLAND
                  K. Janiec 
 Institute-of Ecology, Polish Academy of Sciences
      In water-sediment interface zone composition of microfauna was 
studied. In nearshore ponds most taxa and the biggest variety of 
Monogononta was observed. The highest densities were observed in 
moss banks, but 75% of it were  Bdelloidea. Fewest taxa and 
lowest densities were noted in running waters. Among rotifers, 
Bdelloidea and Notholca salina were most common.
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INFLUENCE OF PENGUIN MANURING ON CHEMICAL COMPOSITION 
OF DESCHAMPSIA ANTARCTICA
Andrzej Tatur and Andrzej Myrcha
Institute of Ecology PAS. 05 092 Lomianki. POLAND 
Institute of Biology Warsaw University. 15950  Bialystok.  POLAND 
     Manuring by penguins is one of the most important factors 
 controling productivity and diversity of poor tundra vegetation 
on King George  Island. Therefore, as an  example, chemical 
composition of  Deschampsia antarctica growing  in  recent, relic 
ornithogenic soils and control sites was tested. 
      Ornithogenic soils of recent rookery are built  pp mainly 
of guano with alkaline reaction. Bright green plants  grOWing in 
the vicinity  of current rookery have the highest level of 
elements ( nitrogen, zink, strontium and copper )  supported in 
process of guano  decomposition. 
     Relic ornithogenic soils of rookery abandoned by  penguins 
about  two  thousand years ago are composed  mainly, of acid 
phosphatic clay formed by aluminium-iron phosphates  'Often 
bearing potassium and ammonia ions. Guano layer  4s4ally was 
washed away or strongly  leached. Green plants  grbwir!g in this 
soil  have the highest level of metals easy available in acid 
enviroment ( manganium, magnesium  ). 
     Both ornithogenic soils (recent and relic) support to 
grass more phosphorus, calcium, potassium and  sodium than in 
control sites.  Pall green grass from control sites  situated far 
away from the rookeries are the poorest one in  phoSPhorus, 
potassium, sodium, calcium and  zink. 
    Differences in soil fertility was documented by analysis of 
water and water extracts  of soil. Results proved that  eff‘t of 
penguin manuring on tundra ecosystem is long  lasting  one  and it 
has been cardinaly changing with time since the moment  of 
abandonment by  birds.
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